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]د .ﺑﺎﺳم ﺷﻬﺎب[

ﺩ .ﺑﺎﺳﻢ ﺷﻬﺎﺏ

)(

ﻋﻘﻮﺑﺔ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻟﻠﻨﻔﻊ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﰲ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻊ
ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻱ

*

ﻣن

ovfÖ]“~×Ú
ﻳﻌد اﻟﻌﻣﻝ ﻟﻠﻧﻔﻊ اﻟﻌﺎم أﺣد اﻷﻧظﻣﺔ اﻟﺑدﻳﻠﺔ ﻟﻠﻌﻘﺎب ،و اﻟذي أﺧذت ﺑﻪ ﺑﻌض اﻟﺗﺷرﻳﻌﺎت

وﻣﻧﻬﺎ اﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋري ﺑﺎﻟﻘﺎﻧون رﻗم  01/09اﻟﺻﺎدر ﻓﻲ  ٢٠٠٩/٠٢/٢٥اﻟﻣﻌدﻝ ﻟﻘﺎﻧون
اﻟﻌﻘوﺑﺎت ،وﻳﺷﻛﻝ ﻫذا اﻟﻧظﺎم واﻟذي أطﻠق ﻋﻠﻳﻪ اﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋري "ﻋﻘوﺑﺔ " ،ﻧﻘطﺔ ﺗﺣوﻝ
ﻣﻬﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﺳﻳﺎﺳﺔ اﻟﻌﻘﺎﺑﻳﺔ.

ﺣﻳث ﺻﺎر اﻟﺣﺑس ﻷوﻝ ﻣرة ﻋﻣﻼً ﻳؤدﻳﻪ اﻟﻣﺣﻛوم ﻋﻠﻳﻪ وﻟﻪ اﻟﻌدﻳد ﻣن اﻹﻳﺟﺎﺑﻳﺎت،

ﻻﺳﻳﻣﺎ ﻣﺎ ﻳﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﺗﺧﻔﻳف ﻣن اﻟﻣﺷﺎﻛﻼت اﻟﺗﻲ ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣﻧﻬﺎ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻌﻘﺎﺑﻳﺔ ،ﻛﻣﺎ أﻧﻪ
ﻳوﻓر اﻟﻣزﻳد ﻣن اﻷﻣواﻝ واﻟﺟﻬود.
إن ﺗطﺑﻳق ﻋﻘوﺑﺔ اﻟﻌﻣﻝ ﻟﻠﻧﻔﻊ اﻟﻌﺎم ﻻﻳﻛون دون ﺷروط واﻟﺗﻲ ﻗد ﻧص ﻋﻠﻳﻬﺎ اﻟﻣﺷرع
اﻟﺟزاﺋري ،ﻛﻣﺎ أن اﻟﻌﻣﻝ اﻟﻣذﻛور ﺑدﻳﻝ ﻟﺣﺑس اﻟﻣﺣﻛوم ﻋﻠﻳﻪ ،وﻗد أﻋطﻰ اﻟﻣﺷرع ﻟﺟﻬﺎت ﻋدة
ﺻﻼﺣﻳﺔ اﻟﺳﻬر ﻋﻠﻰ ﺗطﺑﻳﻘﻪ ،ﻓﻛﻝ ﻣن اﻟﻘﺿﺎء -ﻗﺿﺎء اﻟﺣﻛم ،واﻟﻧﻳﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ،وﻗﺎﺿﻲ
ﺗطﺑﻳق اﻟﻌﻘوﺑﺔ -واﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻌﻘﺎﺑﻳﺔ واﻟﻣﺻﺎﻟﺢ اﻟﺧﺎرﺟﻳﺔ ﻹدارة اﻟﺳﺟون ﻣﻌﻧﻳﺔ ﺑﺗطﺑﻳﻘﻪ.

) (
*

أﺳﺗﺎذ ﻣﺣﺎﺿر ﻗﺳم )أ( اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺟﻧﺎﺋﻲ -ﻛﻠﻳﺔ اﻟﺣﻘوق واﻟﻌﻠوم اﻟﺳﻳﺎﺳﻳﺔ -ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻋﺑد اﻟﺣﻣﻳد ﺑن
ﺑﺎدﻳس  /اﻟﺟزاﺋر
أﺟﻳز ﻟﻠﻧﺷر ﺑﺗﺎرﻳﺦ .٢٠١٢/٦/٤
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]ﻋﻘوﺑﺔ اﻟﻌﻣﻝ ﻟﻠﻧﻔﻊ اﻟﻌﺎم ﻓﻲ اﻟﺗﺷرﻳﻊ اﻟﺟزاﺋري[

إن ﺣداﺛﺔ اﻷﺧذ "ﺑﺎﻟﻌﻣﻝ ﻟﻠﻧﻔﻊ اﻟﻌﺎم "ﺟﻌﻠت ﻋﻣﻠﻳﺔ اﻟﺑﺣث ﻓﻳﻪ ﻣﻬﻣﺔ ﻟﻠﻐﺎﻳﺔ ،وأن ﻫﻧﺎك
ﺣﺎﺟﺔ ﻣﻠﺣﺔ وأﺳﺎﺳﻳﺔ ﻟﺗطوﻳر آﻟﻳﺎت ﻫذا اﻟﻌﻣﻝ ،ﺑﻣﺎ ﻳﺣﻘق ﻏﺎﻳﺎت اﻟﻌﻘوﺑﺔ ﺑطرﻳﻘﺔ ﻣﻐﺎﻳرة ﻋن
ﺗﻠك اﻟﻣﺗﻌﺎرف ﻋﻠﻳﻬﺎ ،ﻓﻣﺎ ﻳزاﻝ اﻟﻘطﺎع اﻟﺧﺎص ﻣﺳﺗﺑﻌداً ﺣﺗﻰ أن اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻌﻘﺎﺑﻳﺔ ﺗﻌﺟز

ﻋن اﻟﺗﻔﺎﻋﻝ ﻣﻊ ﻫذﻩ اﻟﺗﺟرﺑﺔ اﻟﺟدﻳدة.

إن ﻫذا اﻟﺑﺣث اﻟذي ﻗﻣﻧﺎ ﺑﺈﻋدادﻩ ﻓﻲ ﻣرﺣﻠﺔ ﻣﺑﻛرة ﻣن ﻣراﺣﻝ ﺗطﺑﻳق اﻟﻌﻣﻝ ﻟﻠﻧﻔﻊ اﻟﻌﺎم
ﺷرﺣﻧﺎ ﻣن ﺧﻼﻟﻪ اﻟﻧﺻوص اﻟﻘﺎﻧوﻧﻳﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﻪ ﻣﻊ ﻣﻘﺎرﻧﺗﻬﺎ ﺑﺎﻟﻧﺻوص اﻟواردة ﻓﻲ ﻗواﻧﻳن
ﺑﻌض اﻟدوﻝ ،ﺗﻣﺛﻝ ﻗﺎﻋدة أﺳﺎﺳﻳﺔ وﻣﻧطﻠﻘﺎً ﻣﻬﻣﺎً ﻟﻠﻌﻣﻝ ﺑﺑداﺋﻝ اﻟﻌﻘﺎب ،ﻛﻣﺎ أن اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺗﻲ
ﺗم اﻟﺗوﺻﻝ إﻟﻳﻬﺎ ﺗﻣﺛﻝ ﻧﻘﺎطﺎً ﻣﻬﻣﺔ ﻳﻣﻛن اﻻﺳﺗﻔﺎدة ﻣﻧﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻝ ﺳواء أﺗﻌﻠق اﻷﻣر

ﺑﺎﻟﺟزاﺋر أم ﺑﺎﻟدوﻝ اﻷﺧرى.

]VíÚ‚Ï¹
ﻳﻘوﻝ ﺑرﻧﺎرد ﺷو "ﻣن أﺟﻝ إﺻﻼح اﻟﻔرد ﻳﺟب ﺟﻌﻠﻪ أﻓﺿﻝ ،وﻻ ﻧﺟﻌﻠﻪ أﻓﺿﻝ ﺑﺄن ﻧﺳﻲء إﻟﻳﻪ"
ﻟﻘد ﻛﺎن اﻟﻌﻣﻝ اﻟﻧﺎﻓﻊ وﻣﺎزاﻝ ﻣؤﺷ ار ﻋﻠﻰ اﺳﺗﻘﺎﻣﺔ اﻟﻘﺎﺋم ﺑﻪ واﻟداﻋﻲ ﻟﻪ ،وﻋﻼﻗﺔ اﻟﻌﻣﻝ
ﺑﻛﻝ ﻣن اﻟﺟرﻳﻣﺔ واﻟﻌﻘوﺑﺔ ﻟﻳﺳت ﺑﺣدﻳﺛﺔ اﻟﻌﻬد ،ﻣﻊ اﺧﺗﻼف ﻓﻲ اﻟﻔﻠﺳﻔﺔ واﻟرؤﻳﺔ ،ﻓﺣﺗﻰ
اﻟﻣﺎﺿﻲ اﻟﻘرﻳب ﻛﺎن أداء اﻟﻌﻣﻝ ﻛﺑدﻳﻝ ﻟﻠﻌﻘوﺑﺔ أو ﻣراﻓق ﻟﻬﺎ ﻳﺗﺳم ﺑﺎﻟﻘﺳوة واﻟﻐﻠظﺔ وﻳراد ﻣﻧﻪ
ﺗﺣﻘﻳق ﻏﺎﻳﺎت وﺿﻳﻌﺔ ﻛﺎﻟﺗروﻳض واﻹذﻻﻝ واﻻﻧﺗﻘﺎم ،وﻟم ﻳﻠﺑث اﻟﺣﺎﻝ ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻟﺻورة،
واﻟﻔﺿﻝ ﻓﻳﻣﺎ ﺣدث ﻣن ﺗﻐﻳﻳر ﻳﻌود إﻟﻰ اﻟﻣذاﻫب اﻟﺗﻲ اﻧﺗﺻرت ﻟﻠﺟﺎﻧب اﻹﻧﺳﺎﻧﻲ ﻓﻲ ﺷﺧﺻﻳﺔ
اﻟﻣﺟرم ،ﺗﻠك اﻟﺗﻲ آﻣﻧت ﺑﺈﻣﻛﺎﻧﻳﺔ إﺻﻼﺣﻪ وﺗﺄﻫﻳﻠﻪ ﻣﻊ اﻟﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﻣﻘوﻣﺎﺗﻪ اﻹﻧﺳﺎﻧﻳﺔ .وﻣن

ﻫﻧﺎ اﺑﺗدﻋت أﺳﺎﻟﻳب ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻛﺎن اﻟﻌﻣﻝ ﻟﺻﺎﻟﺢ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ واﺣدا ﻣﻧﻬﺎ ،ذﻟك اﻟﺟﻬد اﻟذي ﻳﺣﻘق
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]د .ﺑﺎﺳم ﺷﻬﺎب[

اﻟﻧﻔﻊ ﻟﻠﻣﺣﻛوم ﻋﻠﻳﻪ واﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻣﻌﺎ ،ﻓﻲ ﺻورة أﻛﺛر ﺣﺿﺎرﻳﺔ ،واﻟﻌﻣﻝ اﻟﻣذﻛور ﻟم ﻳﻛن إﻻ وﻟﻳد
ﻋﻣﻝ آﺧر أوﺳﻊ وأﺷﻣﻝ وﻧﻌﻧﻲ ﺑذﻟك ﻋﻣﻝ اﻟﺳﺟﻧﺎء.
إن اﻟﻌﻣﻝ ﻟﻠﻧﻔﻊ اﻟﻌﺎم أﺣد ﻣوﺿوﻋﺎت ﻗﺎﻧون اﻟﻌﻘوﺑﺎت ،وﻫو ﻣن ﺻﻧف اﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻟﺑدﻳﻠﺔ،
وﻳﻛﺗﺳب أﻫﻣﻳﺗﻪ ﻣن ﺣداﺛﺔ ﻋﻬدﻩ ،ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻝ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﺟزاﺋر ﺣﻳث ﺗﺑﻧﺎﻩ اﻟﻣﺷرع ﺑﺎﻟﻘﺎﻧون رﻗم

 ٠٩ـ ٠١اﻟﺻﺎدر ﻓﻲ  ،٢٠٠٩/٢/٢٥وﻟم ﻳﻛن ﻟﻪ ﻗﺑﻝ ﻫذا اﻟﺗﺄرﻳﺦ ﻣن أﺛر ﻳذﻛر ،وﻣﺎ ﺗزاﻝ دوﻝ

ﻋدﻳدة ﻣﺗرددة ﺣﺗﻰ اﻟﻳوم ﻓﻲ ﻗﺑوﻟﻪ ،رﻏم ﻛوﻧﻪ ﻳﻌﻛس اﻟوﺟﻪ اﻹﻳﺟﺎﺑﻲ ﻟﻔﻠﺳﻔﺔ اﻹﺻﻼح
واﻟﺗﺄﻫﻳﻝ.
ووﺟدﻧﺎ ﻣن اﻟﻣﻧﺎﺳب ﺟدا ﻓﻲ ﻫذا اﻟوﻗت ﺑﺎﻟذات اﻟﺗﻌرض ﻟﻠﻌﻣﻝ ﻟﻠﻧﻔﻊ اﻟﻌﺎم ،ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﻣﻧﺎ
ﻓﻲ اﻟﺑﻧﺎء اﻟﻔﻛري ﻟﺑداﺋﻝ اﻟﻌﻘﺎب ،ﻣن ﺧﻼﻝ وﺿﻌﻪ ﻓﻲ ﻣﻳزان اﻟﻧﻘﺎش اﻟﻌﻠﻣﻲ اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲٕ ،واﻋﺎدﺗﻪ
إﻟﻰ داﺋرة اﻟﺿوء ،وﻳﺗطﻠب ذﻟك اﻟﺗﻌرﻳف ﺑﻪ ﻛﻧظﺎم ﻣﺳﺗﻘﻝ ،ﻣﻊ ﺗوﺿﻳﺢ اﻟﻣﺑﺎدئ واﻷﺳس اﻟﺗﻲ
ﻳﻘوم ﻋﻠﻳﻬﺎ ،وﺗﻣﻳﻳزﻩ ﻋن ﻏﻳرﻩ ﻣن اﻷﻧظﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻘرﺑﻪ ،ﻓﺿﻼً ﻋن اﻷﻫداف اﻟﻣرﺟوة ﻣﻧﻪ ،ﺛم

وﺿﻌﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﻧﺻﺔ اﻟﺗﻘﻳﻳم ﻟﺑﻳﺎن ﻣﺎ ﻟﻪ وﻣﺎ ﻋﻠﻳﻪ ،وﺷروطﻪ اﻟﻘﺎﻧوﻧﻳﺔ وآﻟﻳﺎت ﺗطﺑﻳﻘﻪ ،وذﻟك ﻣن

ﺧﻼﻝ اﻟﻣﺑﺎﺣث اﻟﺗﺎﻟﻳﺔ:
 اﻟﻣﺑﺣث اﻷوﻝ :ﻣﺎﻫﻳﺔ اﻟﻌﻣﻝ ﻟﻠﻧﻔﻊ اﻟﻌﺎم وﺗﻣﻳﻳزﻩ ﻋﻣﺎ ﺳواﻩ.
 اﻟﻣﺑﺣث اﻟﺛﺎﻧﻲ:أﻫداف اﻟﻌﻣﻝ ﻟﻠﻧﻔﻊ اﻟﻌﺎم وﺗﻘﻳﻳﻣﻪ.
 اﻟﻣﺑﺣث اﻟﺛﺎﻟث :ﺷروط اﻟﻌﻣﻝ ﻟﻠﻧﻔﻊ اﻟﻌﺎم ٕواﺟراءاﺗﻪ.
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]ﻋﻘوﺑﺔ اﻟﻌﻣﻝ ﻟﻠﻧﻔﻊ اﻟﻌﺎم ﻓﻲ اﻟﺗﺷرﻳﻊ اﻟﺟزاﺋري[

ﺍﳌﺒﺤﺚ ﺍﻷﻭﻝ
ﻣﺎﻫﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻟﻠﻨﻔﻊ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﲤﻴﻴﺰﻩ ﻋﻤﺎ ﺳﻮﺍﻩ
ﻫﻧﺎك أﻛﺛر ﻣن ﺣﺎﺟﺔ ﻟﺑﻳﺎن اﻟﻣراد ﺑﺎﻟﻌﻣﻝ ﻟﻠﻧﻔﻊ اﻟﻌﺎم ،ﻻ ﻟﻛوﻧﻪ ﻣن اﻟﻣوﺿوﻋﺎت اﻟﻣﺗﺟددة
أو ﻟﻧدرة ﻣﺎ ﻛﺗب ﻋﻧﻪ وﺣﺳب ،ﺑﻝ ﻟﻛوﻧﻪ ﻛذﻟك ﻣرﺗﺑطﺎ ﺑﻣﻔﺎﻫﻳم ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﺗﺳﻬم ﻓﻲ ﺗﺷﻛﻳﻠﻪ
ﺑﺎﻟﺻورة اﻟﺗﻲ ﻋﻠﻳﻬﺎ ،ﻛﻣﺎ أن اﻟﻌﻣﻝ ﻟﻠﻧﻔﻊ اﻟﻌﺎم ﻛﻌﻘوﺑﺔ ﻳﺣﺗﺎج إﻟﻰ أن ﻳﺻب ﻓﻲ إطﺎر ﺗﻌرﻳف
ﺟﺎﻣﻊ ﻣﺎﻧﻊ ﻳﺳﻬﻝ اﻟرﺟوع إﻟﻳﻪ وﻓﻬﻣﻪ .واﺳﺗﻛﻣﺎﻻ ﻟﺑﻳﺎن اﻟﻣراد ﺑﺎﻟﻌﻣﻝ اﻟﻣذﻛور ﻳﻧﺑﻐﻲ ﺗﺄﺻﻳﻠﻪ
ﻋﻘﺎﺑﻳﺎ ،وﻳﻣﺛﻝ
وذﻟك ﺑوﺿﻌﻪ ﻓﻲ إطﺎر اﻷﻓﻛﺎر واﻟطروﺣﺎت اﻟﺗﻲ ﻣﻬدت ﻟﻸﺧذ ﺑﻪ ﺑوﺻﻔﻪ ﺑدﻳﻼً
ً
ﻓﻲ ذات اﻟوﻗت ﺷﻛﻼ ﻣن أﺷﻛﺎﻝ اﻻﻧﻘﻼب ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺄﻟوف اﻟﺟزاﺋﻲ ﻳﻧذر ﺑوﻻدة ﻣرﺣﻠﺔ ﺟدﻳدة
ﻳﻛون ﻟﻠﺑداﺋﻝ دور ﻛﺑﻳر ﻓﻳﻬﺎ ،ﻳﺗزاﺣم ﻋﻧدﻫﺎ اﻟﻣﺄﻟوف وﻏﻳر اﻟﻣﺄﻟوف واﻷﺻﻝ وﺑدﻳﻠﻪ ،وﻻ ﻗﻳﻣﺔ
ﻟﻠﻌﻣﻝ اﻟﻣذﻛور دون اﺣﺗرام اﻟﺣﻘوق اﻟﻣﺗﺻﻠﺔ ﺑﻪ ،وﺑﻳﺎن اﻟﻣوﻗف اﻟدوﻟﻲ واﻟوطﻧﻲ ﻣﻧﻬﺎ.
وﻳﻧﺗﻣﻲ اﻟﻌﻣﻝ ﻟﻠﻧﻔﻊ اﻟﻌﺎم ﻟﻌﻣوم اﻟﻣﺟﻬودات اﻟﺗﻲ ﻳؤدﻳﻬﺎ اﻟﻣﺣﻛوم ﻋﻠﻳﻬم ،وﻟﻛﻧﻪ ﻳﺑﻘﻰ
اﻟﺑدﻳﻝ اﻷﻛﺛر ﺗﻣﻳ از ﻋن أﺻﻧﺎف اﻟﻌﻣﻝ اﻷﺧرى ،وﻓﻬﻣﻪ ﺑﺻورة أﻛﺑر ﻳﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ إدراك اﻟﻌﻼﻗﺔ

ﺑﻳﻧﻪ وﺑﻳن ﺳواﻩ ﻣن اﻷﻧظﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻬدف إﻟﻰ ﺗﺣﻘﻳق ﻏﺎﻳﺎت ﻻ ﺗﺑﺗﻌد ﻛﺛﻳ ار ﻋن ﻏﺎﻳﺎﺗﻪ ،رﻏم
ﺗﻔوﻗﻪ ﻋﻠﻳﻬﺎ ،ﺳﻧﺣﺎوﻝ اﻟﺗﻌرض ﻟﻛﻝ ﻣﺎ ﺗﻘدم ﻣن ﺧﻼﻝ اﻟﻣطﺎﻟب اﻟﺗﺎﻟﻳﺔ:

ﺍﳌﻄﻠﺐ ﺍﻷﻭﻝ
ﻣﺎﻫﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻟﻠﻨﻔﻊ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﺣﻘﻮﻕ ﺍﶈﻜﻮﻡ ﻋﻠﻴﻪ
إن ﺑﻳﺎن اﻟﻣراد ﺑﺎﻟﻌﻣﻝ ﻟﻠﻧﻔﻊ اﻟﻌﺎم ﻳﻣﺛﻝ اﻟﻣﻘدﻣﺔ اﻟﺣﻘﻳﻘﻳﺔ ﻟﻠﺧوض ﻓﻲ ﻛﻝ ﻣﺎ ﻳﺗﻌﻠق ﺑﻪ ،ﻓﻠﻛﻲ
ﻳﻛﺗب ﻟﻪ اﻟﻣزﻳد ﻣن اﻟﻧﺟﺎح ﻛﺑدﻳﻝ ﻋﻘﺎﺑﻲ ﻳﻧﺑﻐﻲ ﺗوﺿﻳﺢ ﻣﺿﻣوﻧﻪ ﻛﻧظﺎم ﻳﺗﻣﺗﻊ ﺑﺎﻻﺳﺗﻘﻼﻟﻳﺔ واﻟﺗﻛﺎﻣﻝ،
ﺟﺎء ﻋﻘب ﻧﺿﺎﻝ طوﻳﻝ وﻣرﻳر ﻛﺎﻧت اﻟﻘﻧﺎﻋﺎت ﻋﻧدﻩ ﻣﻬزوزة واﻷﻓﻛﺎر ﻣﺗﺑﺎﻳﻧﺔ ﻣن اﻟﺻﻌب اﻟﺟﻣﻊ
ﺑﻳﻧﻬﺎ .وﻟﻠﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻣﻝ ﻟﻠﻧﻔﻊ اﻟﻌﺎم وﺿﻣﺎن ﻓﺎﻋﻠﻳﺗﻪ ﻓﻲ اﻹﺻﻼح واﻟﺗﺄﻫﻳﻝ ٕواﻋﺎدة اﻹدﻣﺎج ﻳﻧﺑﻐﻲ

ﺻون ﺣﻘوق اﻟﻣﺷﻣوﻝ ﺑﻪ ،ﺑﺄن ﻳؤدى اﻟﻌﻣﻝ اﻟﻣذﻛور ﺿﻣن إطﺎر ﻣﻧظوﻣﺔ ﻗﻳﻣﻳﺔ وﺣﻘوﻗﻳﺔ ﺗراﻋﻲ
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]ﻛﻠﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ – ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ[
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]د .ﺑﺎﺳم ﺷﻬﺎب[

اﻟﻛراﻣﺔ اﻹﻧﺳﺎﻧﻳﺔ وﺗﺣﻔظﻬﺎ .وﺳﻧﺣﺎوﻝ ﻫﻧﺎ اﻟﺗﻌرﻳف ﺑﺎﻟﻌﻣﻝ ﻟﻠﻧﻔﻊ اﻟﻌﺎم وﺑﻳﺎن ﺟذورﻩ اﻟﻔﻛرﻳﺔ وﺣﻘوق
اﻟﻣﺣﻛوم ﻋﻠﻳﻪ ﺑﻪ ،وذﻟك ﻣن ﺧﻼﻝ اﻟﻔروع اﻟﺗﺎﻟﻳﺔ:

ﺍﻟﻔﺮﻉ ﺍﻷﻭﻝ
ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻟﻠﻨﻔﻊ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﺩﻭﺍﻋﻲ ﻗﺒﻮﻟﻪ
اﻟﻌﻣﻝ ﻟﻠﻧﻔﻊ اﻟﻌﺎم  Le travail d’intérêt généralﻋﺑﺎرة اﺧﺗﺎرﻫﺎ اﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋري ﻛﻌﻧوان
)(١

ﻟﻠﻔﺻﻝ اﻟذي ﺧﺻﺻﻪ ﻟﻠﻌﻣﻝ اﻟﻣذﻛور.

وﻳﺗطﻠب اﻷﻣر ﻫﻧﺎ ﺑﻳﺎن اﻟﺻﻠﺔ ﺑﻳن ﻛﻝ ﻣن

اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ واﻟﻣﻧﻔﻌﺔ ،أﻣﺎ اﻟﻌﻣﻝ ﻓﻼ ﻧﺣﺗﺎج إﻟﻰ اﻟﺗوﺳﻊ ﻓﻲ ﺑﻳﺎن اﻟﻣراد ﻣﻧﻪ ﺑﺎﻟﻧظر ﻟوﺿوﺣﻪ ،ﻓﻬو
ﻛﻝ ﺟﻬد إﻧﺳﺎﻧﻲ ﺑدﻧﻲ أو ﻓﻛري ﻳﻘوم ﺑﻪ إﻧﺳﺎن ﺑﻘدراﺗﻪ اﻟذاﺗﻳﺔ أو ﺑﺎﻻﺳﺗﻌﺎﻧﺔ ﺑوﺳﺎﺋط أﺧرى ،ﻣﻊ
اﻟﺗﻧﺑﻳﻪ إﻟﻰ ﻣﺎ ﺗﻘدﻣﻪ اﻵﻟﺔ اﻟﻳوم ﺑﺗدﺧﻝ ﺳﺎﺑق أو ﻣﻌﺎﺻر ﻣن اﻹﻧﺳﺎن.
واﻟﻧﻔﻊ ﻛﻣﺎ ﻫو ﻣﻌروف ﻧﻘﻳض اﻟﺿرر ،أﻣﺎ اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ  Intérêtﻓﻧﻘﻳض اﻟﻣﻔﺳدة ،وﻳﻘﺎﻝ:
)اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﺻﻼح واﻟﻧﻔﻊ ،وﺻﻠﺢ ﺻﻼﺣﺎ وﺻﻠوﺣﺎ زاﻝ ﻋﻧﻪ اﻟﻔﺳﺎد ،وﺻﻠﺢ اﻟﺷﻲء ﻛﺎن ﻧﺎﻓﻌﺎ
أو ﻣﻧﺎﺳﺑﺎ ،أﺻﻠﺢ ﻓﻲ ﻋﻣﻠﻪ أو أﻣرﻩ أﺗﻰ ﺑﻣﺎ ﻫو ﻧﺎﻓﻊ ،أﺻﻠﺢ اﻟﺷﻲء أزاﻝ ﻓﺳﺎدﻩ ،واﺳﺗﺻﻠﺢ
اﻟﺷﻲء ﺗﻬﻳﺎ ﻟﻠﺻﻼح(.

)(٢

وﻣﻊ ان اﻟﺗﺷﻛﻳﻠﺔ اﻟﺳﺎﻟﻔﺔ ﺗﻌﻳن ﻋﻠﻰ اﻟﻘوﻝ ﺑﺄن ﻣﺎ ﻳرﺟﻰ ﻣن اﻟﻌﻣﻝ

ﻟﻠﻧﻔﻊ اﻟﻌﺎم ﻛﻌﻘوﺑﺔ ﺑدﻳﻠﺔ ﻫو إﺻﻼح اﻟﻣﺣﻛوم ﻋﻠﻳﻪ وﺗﺣﻘﻳق ﻧﻔﻊ ﻟﻠﻣﺟﺗﻣﻊ ﻓﻲ آن ﻣﻌﺎ ،ﻓﻘد
ﺳﺎوت ﺑﻳن اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ واﻟﻣﻧﻔﻌﺔ ،رﻏم أن اﻷوﻟﻰ ﺳﺎﺑﻘﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﺻور اﻟﻌﻘﻠﻲ ﻟﻠﺛﺎﻧﻳﺔ ٕوان ارﺗﺑطت
ﺑﻬﺎ ،ﻣن ﻣﻧطﻠق أن اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ ﻫﻲ ﺗﺻور اﻟﻣﻧﻔﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﺣو ﻣﺎ ،وﺗﻛون اﻷﺧﻳرة اﻟﺗﺟﺳﻳد
اﻟواﻗﻌﻲ ﻟﻠﻣﺻﻠﺣﺔ ،وﻫذا ﻣﺎ ﻳﻔﻬم ﻣن ﻗوﻝ اﻹﻣﺎم اﻟﻐزاﻟﻲ) :أﻣﺎ اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ ﻓﻬﻲ ﻋﺑﺎرة ﻓﻲ اﻷﺻﻝ
ﻋن ﺟﻠب ﻣﻧﻔﻌﺔ أو دﻓﻊ ﻣﺿرة ،وﻟﺳﻧﺎ ﻧﻌﻧﻲ ﺑﻪ ذﻟك ،ﻓﺈن ﺟﻠب اﻟﻣﻧﻔﻌﺔ ودﻓﻊ اﻟﻣﺿرة ﻣﻘﺎﺻد
اﻟﺧﻠق ،وﺻﻼح اﻟﺧﻠق ﻓﻲ ﺗﺣﺻﻳﻝ ﻣﻘﺎﺻدﻫم ،ﻟﻛﻧﺎ ﻧﻌﻧﻲ ﺑﺎﻟﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺻود

)(١
)(٢

اﻟﻔﺻﻝ اﻷوﻝ ﻣﻛرر ﻣن اﻟﺑﺎب اﻷوﻝ ﻣن اﻟﻛﺗﺎب اﻷوﻝ ﻣن اﻟﺟزء اﻷوﻝ اﻟﻣواد  ٥ﻣﻛرر ١إﻟﻰ  ٥ﻣﻛرر.٦
اﻟﻣﻌﺟم اﻟوﺳﻳط ،ج ،١ﻣﺟﻣﻊ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺑﻳﺔ ،ﻣﺻر ،ص .٥٢٢وﻟﻠﻣزﻳد ﺣوﻝ ﻣﺎ ورد ﻓﻲ ﻣﻌﺎﺟم اﻟﻠﻐﺔ :ﺣﺳﻳن
ﺣﺎﻣد ﺣﺳﺎن ،ﻧظرﻳﺔ اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ ﻓﻲ اﻟﻔﻘﻪ اﻹﺳﻼﻣﻲ ،ﻣﻛﺗﺑﺔ اﻟﻣﺗﻧﺑﻲ ،اﻟﻘﺎﻫرة ،١٩٨١ ،ص.٣

]ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﺴﺎﺑﻌﺔ ﻭﺍﻟﻌﺸﺮﻭﻥ[ ]ﺍﻟﻌﺪﺩ ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ ﻭﺍﻟﺨﻤﺴﻮﻥ -ﺫﻭ ﺍﻟﺤﺠﺔ  ١٤٣٤ﺃﻛﺘﻮﺑﺮ [٢٠١٣
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]ﻋﻘوﺑﺔ اﻟﻌﻣﻝ ﻟﻠﻧﻔﻊ اﻟﻌﺎم ﻓﻲ اﻟﺗﺷرﻳﻊ اﻟﺟزاﺋري[

اﻟﺷرع( .ﺛم ﻳﻌرض ﻟﻣﻘﺎﺻد اﻟﺷرع أي ﺣﻔظ اﻟدﻳن واﻟﻧﻔس واﻟﻌﻘﻝ واﻟﻧﺳﻝ واﻟﻣﺎﻝ ،وﻣﺎ ﻳﻔوت ﻫذﻩ
)(٣

اﻷﺻوﻝ ﻣﻔﺳدة ودﻓﻌﻪ ﻳﺣﻘق ﻣﺻﻠﺣﺔ.

إن اﻟﻌﻣﻝ ﻟﻠﻧﻔﻊ اﻟﻌﺎم ﻋﻘوﺑﺔ ﺑدﻳﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺳب وﺻف اﻟﺗﺷرﻳﻊ اﻟﺟزاﺋري ﻟﻪ ،ﻣن ﻣﻧطﻠق
ﻛوﻧﻪ ﻳؤدى ﺑﻌﻳدا ﻋن اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﻌﻘﺎﺑﻳﺔ ،وﻳﻣﺛﻝ ﺗﻌوﻳﺿﺎ ﻋن ﻋﻘوﺑﺔ اﻟﺣﺑس اﻟﻣﺣﻛوم ﺑﻬﺎ،
)(٤

وﻳرﺗﺑط ﺑﻬﺎ وﺟودا وﻋدﻣﺎ.

وﻳﻣﺛﻝ ﻓﻲ اﻟﻧﻬﺎﻳﺔ ﺧروﺟﺎ واﺳﺗﺛﻧﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻛرة اﻟﺗﻘﻠﻳدﻳﺔ ﻟﻠﻌﻘوﺑﺔ.

وﻋرف اﻟﻌﻣﻝ ﻟﻠﻧﻔﻊ اﻟﻌﺎم ﺑﺄﻧﻪ) :إﻟزام اﻟﻣﺣﻛوم ﻋﻠﻳﻪ ﺑﺎﻟﻘﻳﺎم ﺑﺄﻋﻣﺎﻝ ﻣﻌﻳﻧﺔ ﻟﺧدﻣﺔ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ
ُ
)(٥
ﺑدون ﻣﻘﺎﺑﻝ ﺧﻼﻝ اﻟﻣدة اﻟﺗﻲ ﺗﻘررﻫﺎ اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ،وذﻟك ﻓﻲ اﻟﺣدود اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﻳﻬﺎ ﻗﺎﻧوﻧﺎ(.
واﻟﺗﻌرﻳف اﻟﺳﺎﻟف ﻟم ﻳﻔﻌﻝ أﻛﺛر ﻣن إدراج ﺷروط اﻟﻌﻣﻝ ﻟﻠﻧﻔﻊ اﻟﻌﺎم اﻟﺗﻲ ﻧص ﻋﻠﻳﻬﺎ اﻟﻣﺷرع
اﻟﻔرﻧﺳﻲ ،ﻋﻠﻰ ﻧﺣو ﻣﺎ ﺳﻧرى ﻓﻳﻣﺎ ﺑﻌد ،وﻗﺎﻝ ﺑﺄن اﻟﻌﻣﻝ اﻟﻣذﻛور إﻟزاﻣﻲ ،ﻣﻊ أن اﻟﻣﺣﻛوم ﻋﻠﻳﻪ
ﻣﺧﻳر ﺑﻳﻧﻪ وﺑﻳن اﻟﺣﺑس ،وﻗد ﻳﺻﺢ اﻟﻘوﻝ ﻋﻧﻪ ﺑﺄﻧﻪ ﺧﻳﺎر ﻓﻲ اﻟﺑداﻳﺔ إﻟزام ﻓﻲ اﻟﻧﻬﺎﻳﺔ .وﻗد ﻗﺎﻝ
ﻋﻧﻪ اﻟﻣﺷرع اﻹﻣﺎراﺗﻲ ﺑﺄﻧﻪ) :ﺗﻛﻠﻳف اﻟﻣﺣﻛوم ﻋﻠﻳﻪ ﺑﺄداء اﻟﻌﻣﻝ اﻟﻣﻧﺎﺳب ﻓﻲ إﺣدى اﻟﻣؤﺳﺳﺎت
أو اﻟﻣﻧﺷﺂت اﻟﺣﻛوﻣﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﻳﺻدر ﺑﺗﺣدﻳﻬﺎ ﻗرار ﻣن وزﻳر اﻟﻌدﻝ ﺑﺎﻻﺗﻔﺎق ﻣﻊ وزﻳري اﻟداﺧﻠﻳﺔ
)(٦

واﻟﻌﻣﻝ واﻟﺷؤون اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ(.

ٕواذا ﻣﺎ أردﻧﺎ ﺗﻌرﻳف اﻟﻌﻣﻝ ﻟﻠﻧﻔﻊ اﻟﻌﺎم Le travail d’intérêt généralاﻧطﻼﻗﺎ ﻣن اﻟﺗﺷرﻳﻊ
اﻟﺟزاﺋري ،ﻓﺳﻧﻘوﻝ ﻋﻧﻪ ﺑﺄﻧﻪ) :اﻟﺟﻬد اﻟﻣﺷروط واﻟﺑدﻳﻝ ﻟﻌﻘوﺑﺔ اﻟﺣﺑس ،واﻟﻣﻘدم ﻣن اﻟﻣﺣﻛوم
ﻋﻠﻳﻪ ﺷﺧﺻﻳﺎ ﻟدى ﻣؤﺳﺳﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻟﺣﺳﺎب اﻟﻣﻧﻔﻌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ،ﻏﺎﻳﺗﻪ إﺻﻼح اﻟﻣﻛﻠف ﺑﻪ وﺗﺄﻫﻳﻠﻪ
ٕواﻋﺎدة إدﻣﺎﺟﻪ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ( .وﻗد ﺣرﺻﻧﺎ ﻣن ﺟﻬﺗﻧﺎ ﻋﻠﻰ إﺑراز اﻟﺻﻔﺔ اﻟﺑدﻳﻠﺔ ﻟﻠﻌﻣﻝ ﻟﻠﻧﻔﻊ

)(٤

أﺑو ﻣﺣﻣد ﻣﺣﻣد ﺑن ﻣﺣﻣد اﻟﻐزاﻟﻲ ،اﻟﻣﺳﺗﺻﻔﻰ ،ج ،١اﻟﻣطﺑﻌﺔ اﻷﻣﻳرﻳﺔ ،د.س.ط ،ص .٢٨٦ﺣﺳﻳن ﺣﺎﻣد
ﺣﺳﺎن ،ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق ،ص.٦ ،٥
اﻧظر اﻟﻣواد ٥ :ﻣﻛرر  ١إﻟﻰ  ٥ﻣﻛرر  ٦ﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﻌﻘوﺑﺎت.

)(٣

)(٦

ﺷرﻳف ﺳﻳد ﻛﺎﻣﻝ ،اﻟﺣﺑس اﻟﻘﺻﻳر اﻟﻣدة ﻓﻲ اﻟﺗﺷرﻳﻊ اﻟﺟﻧﺎﺋﻲ اﻟﺣدﻳث ،دار اﻟﻧﻬﺿﺔ اﻟﻌرﺑﻳﺔ ،اﻟﻘﺎﻫرة،
 ،١٩٩٩ص.٤٧ ،٤٦
اﻟﻣﺎدة  ١٢٠ﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻻﺗﺣﺎدي.

٩٢

6

(5) Couvart Pierre. Les trios visages du travail d’intérêt général. R.S.C.1989.p159.

]ﻣﺠﻠﺔ ﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﻭﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ[

]ﻛﻠﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ – ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ[

https://scholarworks.uaeu.ac.ae/sharia_and_law/vol2013/iss56/2

???????? ??????? ?? ????? ????? ????? ????? Shehab:

]د .ﺑﺎﺳم ﺷﻬﺎب[

اﻟﻌﺎم ،ﻋﻼوة ﻋﻠﻰ ﺧﺿوﻋﻪ ﻟﻣﺑدأ اﻟﺷرﻋﻳﺔ اﻟﻌﻘﺎﺑﻳﺔ ﻟﻛوﻧﻪ ﺑدﻳﻼً ﻟﻠﺣﺑس وﻣﻘﻳداً ﺑﺷروط ﻗﺎﻧوﻧﻳﺔ

وﻳﻔرض ﺑﻣﻌرﻓﺔ ﺟﻬﺔ ﻗﺿﺎﺋﻳﺔ ،وﻫو ﻳﺳﺗﻣد ﺷرﻋﻳﺗﻪ ﻣن اﻟﻧﺻوص اﻟﺻرﻳﺣﺔ ﻻ ﻣن اﻟﺷرﻋﻳﺔ

اﻟﺗﻲ ﻟﻌﻘوﺑﺔ اﻟﺣﺑس ،ﻛﻣﺎ أن ﻛﻼ ﻣن اﻟﻧﻔﻊ اﻟﻌﺎم ٕواﺻﻼح اﻟﺟﺎﻧﻲ ﻛﺄﻫداف أﺑرز ﻣﺎ ﻳﻣﻳز ﺗﻠك
اﻟﻌﻘوﺑﺔ اﻟﺑدﻳﻠﺔ.
وﻳﻘﺎﻝ ﺑﺄن اﻟﻌﻣﻝ ﻟﻠﻧﻔﻊ اﻟﻌﺎم وﺟد ﻟﺗﺟﻧب ﺳﻠﺑﻳﺎت اﻟﺣﺑس اﻟﻘﺻﻳر اﻟﻣدة ،وأﻧﻪ أﻓﺿﻝ ﺑدﻳﻝ
ﻟﻠﺣﺑس اﻟﻣذﻛور ،ﻻﺳﻳﻣﺎ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻣﺣﺑوﺳﻳن ﻏﻳر اﻟﺧطرﻳن ﻋﻠﻰ أﻣن وﺳﻼﻣﺔ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ؛ ﻓﺣﻳث
ﺗرى اﻟﺟﻬﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻧطق ﺑﺎﻟﺣﻛم اﻟﺟزاﺋﻲ أن ﻣن اﻟﻣﻧﺎﺳب ﺗﺟﻧﺑﻳﻬم اﻻﺧﺗﻼط ﺑﺎﻟﻣﺟرﻣﻳن
اﻟﺧطرﻳن ،وﺑﺄن ﻣن اﻷﻓﺿﻝ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻬم وﻟﻠﻣﺟﺗﻣﻊ أن ﺗﻘﻳد ﺣرﻳﺗﻬم ﺑﺎﻟﻌﻣﻝ ﻟﻠﺻﺎﻟﺢ اﻟﻌﺎم ،ﺗُ ْﻘ ٍد ُم
)(٧
ﻋﻠﻰ ﻓرض اﻟﻌﻣﻝ اﻟﻣذﻛور.
وﺗﺄﻛﻳداً ﻷﻫﻣﻳﺔ اﻟﻌﻣﻝ ﻟﻠﻧﻔﻊ اﻟﻌﺎم ﺷﻬدت اﻟﺟزاﺋر ﻧﺷﺎطﺎ ﻣﻛﺛﻔﺎ ﻟﻠﺗﻌرﻳف ﺑﻣﺿﺎﻣﻳﻧﻪ ،ﻣن

ﺧﻼﻝ ﻣﺎ ﻋﻘد ﻣن ﻧدوات ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﻣﺟﺎﻟس اﻟﻘﺿﺎﺋﻳﺔ ،اﻟﺗﻲ ﺿﻣت ﻋﻼوة ﻋﻠﻰ اﻟﺟﻬﺎت
اﻟﻣﻌﻧﻳﺔ ﺑﺗطﺑﻳق وﺗﻧﻔﻳذ ﻫذﻩ اﻟﻌﻘوﺑﺔ ﻣﻣﺛﻠﻲ اﻟﺟﻣﺎﻋﺎت اﻹﻗﻠﻳﻣﻳﺔ وﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻣدﻧﻲ ،وﻗد
ﻣﻬدت ﺗﻠك اﻟﻧدوات ﻟﻌﻘد اﻟﻠﻘﺎء اﻟدوﻟﻲ اﻟذي ﺳﻧﺷﻳر إﻟﻳﻪ ﻻﺣﻘﺎ.

وﻣن أﻫﻣﻳﺔ اﻟﻌﻣﻝ ﻟﻠﻧﻔﻊ اﻟﻌﺎم أن اﻟﻣﺳﺗﻔﻳدﻳن ﻣﻧﻪ ﻓﻲ ﺗزاﻳد ﻣﺳﺗﻣر ،وﺗؤﺷر اﻹﺣﺻﺎﺋﻳﺎت
إﻟﻰ ﻫذﻩ اﻟﺣﻘﻳﻘﺔ؛ ﺣﻳث اﺳﺗﻔﺎد ﻗراﺑﺔ  ٤٠٠٠ﻣﺣﻛوم ﻋﻠﻳﻪ ﻣﻧذ أن دﺧﻠت اﻟﻌﻘوﺑﺔ اﻟﻣذﻛورة ﺣﻳز
اﻟﺗطﺑﻳق ﻓﻲ اﻟﻌﺎم  .٢٠١٠وﺗﺳﺗﺑﺷر و ازرة اﻟﻌدﻝ ﺧﻳ ار ﺑﻬذا اﻟﺟزاء اﻟﺑدﻳﻝ اﻟذي ﺳﺎﻫم ﻋﻠﻰ ﻣﺎ
ﻳﻘﺎﻝ ﻓﻲ ﺗﻘﻠﻳص ﻓرص اﻟﻌودة ﻟﻺﺟرام ،ﻛﻣﺎ أﻧﻪ ﻗد ﻗﻠﻝ ﺑﺷﻛﻝ ﻣﻠﻣوس ﻣن ﺣﺎﻻت ﻓرض
اﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻟﺳﺎﻟﺑﺔ ﻟﻠﺣرﻳﺔ وﻣﺎ ﻳﻧﺟر ﻋﻧﻬﺎ ﻣن ﻣﺳﺎوئ ،أو ﻛﻣﺎ ﻋﺑر " ﺟون ﻟوي ﻧداﻝ" اﻟﻧﺎﺋب

Vanneste.C. Le travail d’intérêt général pour le meilleur ou pour le pure. R.D.P.C.1993.p844.
Screvens.R. La travail d’intérêt général R.D.P.C.1992.p10.

)(7

ﺷرﻳف ﺳﻳد ﻛﺎﻣﻝ ،ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق ،ص .٤٧وﻗد أﻛد ﻣؤﺗﻣر اﻷﻣم اﻟﻣﺗﺣدة ﻟﻣﻛﺎﻓﺣﺔ اﻟﺟرﻳﻣﺔ وﻣﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﻣذﻧﺑﻳن
اﻟﻣﻧﻌﻘد ﻓﻲ ﻟﻧدن اﻟﻌﺎم  ١٩٦٠ﻋﻠﻰ أن ﺣﻝ ﻣﺷﻛﻠﺔ اﻟﺣﺑس اﻟﻘﺻﻳر اﻟﻣدة ﺗﻛون ﺑﺎﺳﺗﺑداﻟﻬﺎ ﺑﻌﻣﻝ ﺧﺎرج أﺳوار
اﻟﺳﺟن أو ﺑﺎﻟﻐراﻣﺔ أو ﺑﺎﻻﺧﺗﺑﺎر اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ.
]ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﺴﺎﺑﻌﺔ ﻭﺍﻟﻌﺸﺮﻭﻥ[ ]ﺍﻟﻌﺪﺩ ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ ﻭﺍﻟﺨﻤﺴﻮﻥ -ﺫﻭ ﺍﻟﺤﺠﺔ  ١٤٣٤ﺃﻛﺘﻮﺑﺮ [٢٠١٣
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٩٣
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]ﻋﻘوﺑﺔ اﻟﻌﻣﻝ ﻟﻠﻧﻔﻊ اﻟﻌﺎم ﻓﻲ اﻟﺗﺷرﻳﻊ اﻟﺟزاﺋري[

اﻟﻌﺎم اﻟﺷرﻓﻲ ﻟدى ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻧﻘض اﻟﻔرﻧﺳﻳﺔ ،ﻋﻠﻰ ﻫﺎﻣش اﻟﻣﻠﺗﻘﻰ اﻟدوﻟﻲ اﻟﺟزاﺋري اﻟﻔرﻧﺳﻲ اﻟذي
ﻧظﻣﺗﻪ و ازرة اﻟﻌدﻝ اﻟﺟزاﺋرﻳﺔ ﻳوﻣﻲ  ٥و ٦أﻛﺗوﺑر  ٢٠١١ﺑﺄن اﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋري ﻗد ﻣد ﻳدﻩ إﻟﻰ
)(٨

ﻓﺋﺔ اﻟﺷﺑﺎب ﻣﻣن أﺧطﺄوا ﻟﻠﻣرة اﻷوﻟﻰ ﺑﺈﻳﺟﺎد ﺑدﻳﻝ ﻟﻌﻘوﺑﺔ اﻟﺣرﻣﺎن ﻣن اﻟﺣرﻳﺔ.

إن اﻟﻌﻣﻝ ﻟﻠﻧﻔﻊ اﻟﻌﺎم ﻳﺗﺄﺛر إﻟﻰ ﺣد ﺑﻌﻳد ﺑﻌﻣوم ﺳﻳﺎﺳﺔ اﻟدوﻟﺔ وﻣوﻗﻌﻬﺎ اﻻﻗﺗﺻﺎدي ،وﻧﻌﺗﻘد
ﺑﺄن أﻫﻣﻳﺔ اﻟﻌﻣﻝ اﻟﻣذﻛور ﺗﺗﻌﺎظم ﻓﻲ اﻟدوﻝ اﻟﺗﻲ ﻳﺳﺗﻔﺣﻝ ﻓﻳﻬﺎ اﻹﺟرام وﺗﺛﻘﻝ اﻟﺳﺟون ﻣﻳزاﻧﻳﺗﻬﺎ
ﺑﻧﻔﻘﺎت ﻻ طﺎﻗﺔ ﻟﻬﺎ ﺑﻬﺎ ،وﺗﻠك اﻟﺗﻲ ﺗﺷﻬد ﻣوﺟﺔ ﻣن إﻋﺎدة اﻟﺑﻧﺎء  Reconstructionواﻟﺗﺻﺎﻟﺢ ﻣﻊ
اﻟذات ،ﻛﻣﺎ ﻳﻧﻔﻊ ﺑدرﺟﺔ ﻣﺎ ﺣﻳث ﺗﻛون اﻟدوﻟﺔ ﻣرﻓﻬﺔ ﻓﻳﻛون ﻟﻠﻌﻣﻝ ﺑﺎﻟﻎ اﻷﺛر ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺳﻳﺔ
اﻟﺧﺎﺿﻊ ﻟﻪ ،وﻳﻧﺑﻐﻲ أﻻ ﻳﻐﻳب ﻋن اﻟذﻫن اﻷﻫداف اﻷﺳﺎﺳﻳﺔ ﻟﻬذا اﻟﻌﻣﻝ اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻣﺛﻝ ﻓﻲ
اﻹﺻﻼح واﻟﺗﺄﻫﻳﻝ ٕواﻋﺎدة اﻹدﻣﺎج.
واﻟﻌﻣﻝ ﻟﻠﻧﻔﻊ اﻟﻌﺎم واﺣد ﻣن ﻋدة ﺧﻳﺎرات وﺿﻌت أﻣﺎم ﻗﺎﺿﻲ اﻟﺣﻛم ﻻ اﻟﺧﻳﺎر اﻟوﺣﻳد،

واﻟﻣﻌﻧﻲ ﺑﺗﻧﻔﻳذﻩ ﺑدرﺟﺔ أﻛﺑر ﻗﺎﺿﻲ ﺗطﺑﻳق اﻟﻌﻘوﺑﺎت  ،Le juge d’application des peinesوأﻧﻪ
وﻟﻳد اﻹرادة اﻟﺗﺷرﻳﻌﻳﺔ ،ﺣﻳث ﻳﺣرص اﻟﻣﺷرع ﻋﻠﻰ ﺿﺑط ﺣدودﻩ ،ﺛم ﻳﺗرك ﻟﻠﻘﺿﺎء ﻓرﺻﺔ
ﻓرﺿﻪ وﺗطﺑﻳﻘﻪ.

وﻣن ﻣﺣﺎﺳن ﺗطﺑﻳق ﻋﻘوﺑﺔ اﻟﻌﻣﻝ ﻟﻠﻧﻔﻊ اﻟﻌﺎم ﺑﻘﺎء اﻟﻣﺣﻛوم ﻋﻠﻳﻪ ﺿﻣن ﻣﺣﻳطﻪ اﻟﻌﺎﺋﻠﻲ
واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﺑﻝ واﻟﻣﻬﻧﻲ أو اﻟوظﻳﻔﻲ ،وﻗد ﻳﻣﻛﻧﻪ اﻟﻌﻣﻝ ﻣن ﻛﺳب ﺑﻌض اﻟﺧﺑرات ،ﻋﻼوة ﻋﻠﻰ
أن وﺟودﻩ ﺿﻣن اﻟﻌﺎﻣﻠﻳن اﻷﺳوﻳﺎء ﻗد ﻳدﻓﻊ ﺑﻪ إﻟﻰ ﺗﻘﻠﻳدﻫم ﻓﻲ أﺳﺎﻟﻳب ﺗﻔﻛﻳرﻫم وأﻧﻣﺎط ﻋﻳﺷﻬم
وﺣدود ﻗﻧﺎﻋﺎﺗﻬم ،ﺑﻣﺎ ﻳﺟﻌﻠﻪ ﻳراﺟﻊ ﺣﺳﺎﺑﺎﺗﻪ اﻟﺧﺎطﺋﺔ ،ﻣﻊ اﻟﺗذﻛﻳر ﺑﺄن اﻟﻣﺣﻛوم ﻋﻠﻳﻬم
)(٩

واﻟﻣﺷﻣوﻟﻳن ﺑﻌﻘوﺑﺔ اﻟﻌﻣﻝ ﻟﻠﻧﻔﻊ اﻟﻌﺎم ﻣﻧﻬم ﻟﻳﺳوا ﺳواء.

(8) http://www.akhbarelyoum-dz.com.

) (٩إن اﻷﺟواء اﻟﺗﻲ ﺗﺳود اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺷﻐﻠﺔ ﻟﻳﺳت داﺋﻣﺎ ﻣﺛﺎﻟﻳﺔ ﻓﻘد ﺗﺿم أﺷﺧﺎﺻﺎ ﻳﺗﻔﺎﻋﻠون ﻣﻊ اﻟﻣﺣﻛوم ﻋﻠﻳﻪ
ﺑﺻورة ﺳﻠﺑﻳﺔ ،واﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻳن اﻟﻘﺎﺋم واﻟﻘﺎدم ﺗﺣﺗﺎج إﻟﻰ ﺗﻘﻳﻳم ،وﻗد ﻳﻛون ذﻟك أﺣد اﻷﺳﺑﺎب اﻟﺗﻲ ﺣدت ﺑﺎﻟﻣﺷرع
إﻟﻰ ﻗﺻر أداء اﻟﻌﻣﻝ ﻋﻠﻰ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ،ﻋﻠﻰ ﻧﺣو ﻣﺎ ﺳﻧرى ﻓﻳﻣﺎ ﺑﻌد ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺑﺣث.

٩٤
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]ﻣﺠﻠﺔ ﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﻭﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ[

]ﻛﻠﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ – ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ[

https://scholarworks.uaeu.ac.ae/sharia_and_law/vol2013/iss56/2

???????? ??????? ?? ????? ????? ????? ????? Shehab:

]د .ﺑﺎﺳم ﺷﻬﺎب[

واﻟﻌﻣﻝ ﻟﻠﻧﻔﻊ اﻟﻌﺎم ﻳﺑدو ﻣن أﻛﺛر ﻣن زاوﻳﺔ ﻧﺗﺎﺟﺎ ﻟﺗطور اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺟﻧﺎﺋﻲ ،ﻣن ﺧﻼﻝ ﺗﺄﺛرﻩ
ﺑﻧﺗﺎﺋﺞ ﻋﻠﻣﻲ اﻹﺟرام واﻟﻌﻘﺎب ،وﻋﻠﻰ وﺟﻪ اﻟﺧﺻوص ﻣدرﺳﺔ اﻟدﻓﺎع اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ،ﻫذا اﻟﻘﺎﻧون
)(١٠

اﻟذي ﺗﻧﺑﺄ ﻟﻪ  PISAPIAﺑﺎﻟﺗﺣوﻝ إﻟﻰ أداة ﻟﻠﺗﻘدم اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ وﻗوة ﻣﻌﻧوﻳﺔ ﻋظﻣﻰ.

ورﻏم ﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﻌﻣﻝ ﻟﻠﻧﻔﻊ اﻟﻌﺎم ﻣن ﻣﺣﺎﺳن ﻓﻘد ﺗﻌرض ﻟﻠﻧﻘد ،ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻩ ﻳﻘود إﻟﻰ إﺿﻌﺎف

اﻟدور اﻟرادع ﻟﻠﻌﻘوﺑﺔ ،وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻓﺈن ﻛﺎن وﻻﺑد ﻣن ﺗﺑﻧﻳﻪ ﻓﻳﺟب أن ﻳﻛون ﻓﻲ اﻟﺣدود اﻟﺗﻲ ﻻ
ﻳﺗﻌﺎرض ﻓﻳﻬﺎ وأﻫداف اﻟﻌﻘوﺑﺔ ،وذﻟك ﺑﺈﺣﺎطﺗﻪ ﺑﺟﻣﻠﺔ ﻣن اﻟﺷروط ﺳواء ﻣﺎ ﻳﺗﻌﻠق ﻣﻧﻬﺎ ﺑﺎﻟﺟﺎﻧﻲ

أو ﺑﺎﻟﺟرﻳﻣﺔ ،وﺑﺄن ﻳﻌطﻰ ﻟﻠﻘﺎﺿﻲ ﻗدر ﻣن اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﺗﻘدﻳرﻳﺔ  Pouvoir discrétionnaireﺗﻣﻛﻧﻪ
ﻣن ﻓﻬم ظروف اﻟﻣﺗﻬم ﺑﺷﻛﻝ ﺟدﻳد ،دون اﻟﻣﺳﺎس ﺑﺎﻟﻌداﻟﺔ واﻟردع اﻟﻌﺎم.

)(١١

ﻛﻣﺎ ﻳﻣﻛن أن ﻳؤﺧذ ﻋﻠﻰ ﻋﻘوﺑﺔ اﻟﻌﻣﻝ ﻟﻠﻧﻔﻊ اﻟﻌﺎم ﻋدم ﻋداﻟﺗﻬﺎ ،ﺑﺎﻋﺗﺑﺎر أن اﻟﺳﺟﻳن
ﻳﻘﺿﻲ أوﻗﺎت ﻳوﻣﻪ ﻣﺳﻠوب اﻟﺣرﻳﺔ ،ﻓﻳﻣﺎ ﻻ ﻳﻘﺿﻲ اﻟﻣﺳﺗﻔﻳد ﻣن اﻟﻌﻣﻝ ﻟﻠﻧﻔﻊ اﻟﻌﺎم ﺳوى
ﺳﺎﻋﺗﻳن ﻋﻣﻝ ﻧظﻳر ذﻟك اﻟﻳوم وﺑﻣﺎ ﻳﺗﻼءم وﻗدراﺗﻪ وﻣواﻫﺑﻪ وﻳذﻫب إﻟﻳﻪ ﻣﺧﺗﺎ ار ﻻ ﻣذﻋﻧﺎ ،ﻛﻣﺎ
أﻧﻪ ﻗد ﻳﺳﺗﻔﻳد ﻣن أﺳﺑﺎب ﺗﺧﻔﻳف اﻟﻌﻘوﺑﺔ ﻗﺑﻝ أن ﻳﻔﺎد ﺑﻌﻘوﺑﺔ اﻟﻌﻣﻝ ﻟﻠﻧﻔﻊ اﻟﻌﺎم ،وﻗد ﻳﻛون أﻛﺛر
ﺧطورة ﻣن ﺷﺧص ﻳﻘﺑﻊ ﺧﻠف اﻟﻘﺿﺑﺎن .وﻣﺛﻝ ﻫذﻩ اﻟﺣﺟﺞ -إن وﺟدت -ﻻ ﻳﻣﻛن أن ﺗﻘﻠﻝ ﻣن
ﺷﺄن اﻟﻌﻘوﺑﺔ )اﻟﻌﻣﻝ ﻟﻠﻧﻔﻊ اﻟﻌﺎم( ،ﻟﻛون ﻣﺑررات اﻷﺧذ ﺑﻬﺎ ﺗﻔوق ﺳواﻫﺎ ،وﻻ ﻳوﺟد ﻣﺎ ﻳﻣﻧﻊ
اﻟﻣﺷرع ﻣن أن ﻳﺄﺗﻲ ﺑﺷروط ﺗﻘﻠﻝ ﻣن ﺣدة اﻟﻧﻘد اﻟذي ﻳﻣﻛن أن ﻳوﺟﻪ ﻟﻠﻌﻘوﺑﺔ اﻟﻣذﻛورة واﻟﺗﻲ
Rapport de M. pisapia aux II les journées juridiques franco – italiennes de la
société de Législations comparée Aix – en Provence mai 1961. Sur Les obligations
familiales alimentaires et leur sanction pénale. Compte rendu in Rev. Science
crim, 1961 p659 Ets C.F le rapport du même auteur au Ville Congrès international
de défense sociale, paris 1971 Actes du Congrés, p183 Ets.

)(10

ﻣﺎرك أﻧﺳﻝ ،اﻟدﻓﺎع اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ اﻟﺟدﻳد ـ ﺳﻳﺎﺳﺔ ﺟﻧﺎﺋﻳﺔ إﻧﺳﺎﻧﻳﺔ ،ﺗﻘدﻳم /ﺣﺳن ﻋﻼم ـ ﻣﻧﺷﺄة
اﻟﻣﻌﺎرف ،اﻹﺳﻛﻧدرﻳﺔ ،١٩٩١ ،ص.٢٦٠
) (١١ﺷرﻳف ﺳﻳد ﻛﺎﻣﻝ ،ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق ،ص .٤٨ ،٤٧وﻧﻌﺗﻘد ﺑﺄﻫﻣﻳﺔ أﺧذ رأي اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻳﻣﺎ ﻳﻧﺑﻐﻲ ﻓرﺿﻪ
ﻣن ﻋﻘوﺑﺔ ،ﺷرط أﻻ ﻳﻛون ﺑدﻳﻼً ﻟرأي اﻟﻣﺷرع ،ﻓﺎﻷﺧﻳر ﻣﺎ ﻫو إﻻ ﺧﻼﺻﺔ ﻟرأي اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ ﺻورة
ﺗﺑﺗﻌد ﻋن اﻟﺟدﻝ واﻟﺧﻼف ،وﻗد ﻳﻌﺑر ﻋن اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻣﻔﻛرﻳﻬﺎ ،ﻓﺎﻟﻔﻘﻳﻪ "ﻛ ار ار "ﻛﺎن ﻗد اﻋﺗرض ﻋﻠﻰ
وﻗف ﺗﻧﻔﻳذ اﻟﻌﻘوﺑﺔ ،ﻓﻳﻣﺎ اﻋﺗرض "ﻛﺎرﺳون " ﻋﻠﻰ ﺣرﻳﺔ اﻟﻣراﻗﺑﺔ .ﻣﺎرك أﻧﺳﻝ ،ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق،
ص.٢٥٨
]ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﺴﺎﺑﻌﺔ ﻭﺍﻟﻌﺸﺮﻭﻥ[ ]ﺍﻟﻌﺪﺩ ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ ﻭﺍﻟﺨﻤﺴﻮﻥ -ﺫﻭ ﺍﻟﺤﺠﺔ  ١٤٣٤ﺃﻛﺘﻮﺑﺮ [٢٠١٣
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]ﻋﻘوﺑﺔ اﻟﻌﻣﻝ ﻟﻠﻧﻔﻊ اﻟﻌﺎم ﻓﻲ اﻟﺗﺷرﻳﻊ اﻟﺟزاﺋري[

ﺗﻌد أﻏﻠظ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺣﻛوم ﻋﻠﻳﻪ إذا ﻣﺎ ﻗﻳﺳت ﺑﻧﺗﺎج ﺗطﺑﻳق أﻧظﻣﺔ أﺧرى ﻛوﻗف اﻟﺗﻧﻔﻳذ اﻟﻛﻠﻲ

ﻟﻠﻌﻘوﺑﺔ .وﻳﻧﺑﻐﻲ أﻻ ﻳﺧﻔﻰ ﻋﻠﻰ أﺣد أن اﻟﻌﻣﻝ اﻟﻣذﻛور ﻳﺟﺑر اﻟﺧﺎﺿﻊ ﻟﻪ ﻋﻠﻰ اﻟدﺧوﻝ ﻓﻲ
ﺑرﻧﺎﻣﺞ إﻋﺎدة اﻹﺻﻼح واﻟﺗﺄﻫﻳﻝ ﺑﺧﻼف اﻟﺣﺎﻝ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻺﻋﻔﺎء ﻣن اﻟﻌﻘوﺑﺔ.
إن ﻣﺎ ﻳﻌزز أﻫﻣﻳﺔ اﻟﻌﻣﻝ ﻟﻠﻧﻔﻊ اﻟﻌﺎم ﺗﺑﻧﻲ ﺑﻌض اﻟدوﻝ ﻟﻪ ﻣﻧذ ﻋﻘود وﻋدم ﺗﺧﻠﻳﻬﺎ ﻋﻧﻪ ﻻﺳﻳﻣﺎ
اﻟﻣﺗﻘدﻣﺔ ﻣﻧﻬﺎ ،ﺣﻳث أﺧذت ﺑﻪ ﺑﻌض اﻟوﻻﻳﺎت اﻷﻣرﻳﻛﻳﺔ ﻣﻧذ اﻟﻌﺎم  ١٩٧٠وأﺳﻛﺗﻠﻧدا ﻓﻲ اﻟﻌﺎم ١٩٧٨
ﻟﻣﺎ ﻳﺗﻌﻠق ﺑﻣن ﺗزﻳد أﻋﻣﺎرﻫم ﻋﻠﻰ  ١٦ﺳﻧﺔ و ُﺣ ِﻛ َم ﻋﻠﻳﻬم ﺑﻌﻘوﺑﺔ اﻟﺣﺑسٕ ،واﻧﺟﻠﺗ ار ﻓﻲ ،١٩٧٩/٣/١
ﻛﻣﺎ ﺗﺑﻧﺗﻪ أﻳرﻟﻧدا ﻓﻲ اﻟﻌﺎم  ،١٩٨٣واﻟﺑرﺗﻐﺎﻝ ﻓﻲ اﻟﻌﺎم  ،١٩٨٢وﻓرﻧﺳﺎ ﺑﻣوﺟب اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺻﺎدر ﻓﻲ
 ١٩٨٣/٦/١٠واﻟذي ﺑدأ اﻟﻌﻣﻝ ﺑﻪ ﻓﻲ  ،١٩٨٤/١/١واﻟﺑ ارزﻳﻝ ﻓﻲ اﻟﻌﺎم  ١٩٨٤ﻟﻠﺟراﺋم اﻟﻣﻌﺎﻗب
ﻋﻠﻳﻬﺎ ﺑﺎﻟﺣﺑس ﻷﻗﻝ ﻣن ﺳﻧﺔ .وﻋرﻓت ﻗواﻧﻳن ﻋرﺑﻳﺔ ﻣﻧذ وﻗت ﻟﻳس ﺑﺎﻟﻘرﻳب اﻟﻌﻣﻝ ﻛﺑدﻳﻝ ﻟﻌﻘوﺑﺔ
اﻟﺣﺑس ،وﻣﻧﻬﺎ ﻗﺎﻧون اﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻟﻌراﻗﻲ اﻟﺑﻐدادي ﻟﺳﻧﺔ "١٩١٨اﻟﻣﻠﻐﻰ" وﻗﺎﻧون اﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻟﻠﻳﺑﻲ ﻟﺳﻧﺔ
)(١٢

.١٩٥٣

وﻗﺎﻧون اﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻹﻣﺎراﺗﻲ اﻻﺗﺣﺎدي ﻟﺳﻧﺔ  ،١٩٧٦وأﺧﻳ ار اﻟﺟزاﺋر ﺑﻣوﺟب اﻟﻘﺎﻧون رﻗم

 ٠٩ـ ٠١ﻓﻲ  ٢٠٠٩/٢/٢٥ﻛﻣﺎ ﺳﺑﻘت اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ ذﻟك.
وﻣﺎﻳزاﻝ اﻟﻌﻣﻝ ﻟﻠﻧﻔﻊ اﻟﻌﺎم ﻣﺣﻝ ﺗردد ﻟدى اﻟﻛﺛﻳر ﻣن اﻟدوﻝ ،وﻧﻌﺗﻘد ﺑﺄن ﻧﺳب ﺗﺑﻧﻳﻪ
ﺳﺗزداد ﻣﻊ اﻟزﻣن ،ﺑﺎﻟﻧظر ﻟزﻳﺎدة ﺿﻐط اﻻﻋﺗﺑﺎرات اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺣﻘوق اﻹﻧﺳﺎن واﻻﻧﻔﺗﺎح واﻟﺗﻘﺎرب
واﻟدﻳﻣﻘراطﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺟﺗﺎح اﻟﻌﺎﻟم ،وﻻزدﻳﺎد أﻋداد اﻟﺳﺟﻧﺎء وﺗﻔﺎﻗم ظﺎﻫرة اﻛﺗظﺎظ اﻟﺳﺟون ،ﻋﻼوة
)(١٣

ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺄﺛﻳر اﻟذي ﻳﺗرﻛﻪ اﻟﻔﻛر اﻟﺟﻧﺎﺋﻲ ﻋﻠﻰ أﺻﺣﺎب اﻟﻘرار.

وﺗﺄﻛﻳداً ﻟﻣﺎ ﻧﻘوﻝ ﻓﺈن اﻟﺟﻣﻌﻳﺔ

اﻟدوﻟﻳﺔ ﻟﻠدﻓﺎع اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻗد ﺟﻌﻠت ﻣن ﺑﻳن ﻣﻧطﻠﻘﺎﺗﻬﺎ وﺟود ﻫدف ﻷﺳﻠوب اﻟوﻗﺎﻳﺔ ﻳرﺗﻛز ﻋﻠﻰ

رد اﻟﻔﻌﻝ ﺿد اﻟﻧظﺎم اﻟﺗﻘﻠﻳدي اﻟﺗﻌزﻳري اﻟذي ﻳﺗﻣﻳز ﺑﺎﻟﻘﻬر ،ﻣﻊ اﻟﺗﺄﻛﻳد ﻋﻠﻰ ﺿرورة اﺣﺗرام
) (١٢أﻛرم ﻧﺷﺄت إﺑراﻫﻳم ،اﻟﺣدود اﻟﻘﺎﻧوﻧﻳﺔ ﻟﺳﻠطﺔ اﻟﻘﺎﺿﻲ اﻟﺟﻧﺎﺋﻲ ﻓﻲ ﺗﻘدﻳر اﻟﻌﻘوﺑﺔ ،ﻣﻛﺗﺑﺔ اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ ﻟﻠﻧﺷر
واﻟﺗوزﻳﻊ ،ﻋﻣﺎن ،١٩٩٨ ،ص.١٤٥
) (١٣دﻋﺎ اﻟﺑﻌض اﻟﻣﺷرع اﻟﻣﺻري إﻟﻰ ﺗﺑﻧﻲ ﻋﻘوﺑﺔ اﻟﻌﻣﻝ ﻟﻠﻧﻔﻊ اﻟﻌﺎم ﻣﺟﺎراة ﻟﻼﺗﺟﺎﻩ اﻟﺣدﻳث ﻟﻠﻘﺎﻧون اﻟﻌﻘﺎﺑﻲ،
ﻋﻠﻰ أن ﻳﻘﺗﺻر أﻣرﻩ ﻋﻠﻰ اﻟﺟﻧﺢ ،وﺑﺄن ﻳﺧوﻝ اﻟﻘﺎﺿﻲ ﺳﻠطﺔ ﻣﻧﺣﻪ ﻟﻠذﻳن ﻳرى ﻓﻲ اﺧﺗﻼطﻬم ﺑﺎﻟﺳﺟﻧﺎء
اﻵﺧرﻳن ﻣﺎ ﻳﺿر ﺑﻬم .ﺷرﻳف ﺳﻳد ﻛﺎﻣﻝ ،ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق ،ص .٥٠ﻣﻊ اﻟﺗﻧوﻳﻪ إﻟﻰ ﻣﺎ ﺟﺎء ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة ٢/١٨
ﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻟﻣﺻري واﻟﺗﻲ ﺳﻧﺷﻳر إﻟﻳﻬﺎ ﻻﺣﻘﺎ.
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]ﻣﺠﻠﺔ ﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﻭﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ[

]ﻛﻠﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ – ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ[
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???????? ??????? ?? ????? ????? ????? ????? Shehab:

]د .ﺑﺎﺳم ﺷﻬﺎب[
)(١٤

ﺣﻘوق اﻹﻧﺳﺎن وﻛراﻣﺗﻪ اﻟﺷﺧﺻﻳﺔ واﻹﻧﺳﺎﻧﻳﺔ.

وﺗﺗﺑﺎﻳن اﻟﻘواﻧﻳن ﻓﻳﻣﺎ ﺑﻳﻧﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﺳﺄﻟﺔ ﺗﺣدﻳد ﻧطﺎق اﻟﻌﻣﻝ ﻟﻠﻧﻔﻊ اﻟﻌﺎم ،ﺣﻳث ﺟﻌﻠﻪ اﻟﻘﺎﻧون
اﻟﺟزاﺋري ﻋﻘوﺑﺔ ﺑدﻳﻠﺔ ﻟﺟراﺋم ﻣﻌﺎﻗب ﻋﻠﻳﻬﺎ ﺑﺎﻟﺣﺑس اﻟذي ﻻ ﻳﺗﻌدى  ٣ﺳﻧوات وﻓﻲ ﺣدود ﻋﻘوﺑﺔ
ﻣﻘﺿﻲ ﺑﻬﺎ ﻻ ﺗﺗﺟﺎوز اﻟﺳﻧﺔ ،ﻓﻳﻣﺎ ﺟﻌﻠﻪ اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻔرﻧﺳﻲ ﻋﻘوﺑﺔ أﺻﻠﻳﺔ ﺑدﻳﻠﺔ ﻟﻠﺣﺑس ﻓﻲ ﺣدود

ﻣﻌﻳﻧﺔ ،وﻋﻘوﺑﺔ ﺗﻛﻣﻳﻠﻳﺔ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﺑﻌض ﺟراﺋم اﻟﻣرور ،وﺻورة ﺧﺎﺻﺔ ﻟﻧظﺎم اﻟوﺿﻊ ﺗﺣت
)(١٥

اﻻﺧﺗﺑﺎر اﻟﻣﻘﺗرن ﺑوﻗف ﺗﻧﻔﻳذ ﻋﻘوﺑﺔ اﻟﺣﺑس.

وأﺧذ اﻟﻘﺎﻧون اﻟروﺳﻲ ﺑﻣﺎ ﻳﻌرف ﺑﺎﻟﻌﻣﻝ

اﻟﺗﻘوﻳﻣﻲ ﻛﻌﻘوﺑﺔ أﺻﻠﻳﺔ وﺣﻳدة أو ﻣﻊ ﻋﻘوﺑﺎت أﺧرى ﻳﺗرك ﻟﻠﻘﺎﺿﻲ أﻣر اﻻﺧﺗﻳﺎر ﺑﻳﻧﻬﺎ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ
ﻟﺟراﺋم ﺑﻌﻳﻧﻬﺎٕ ،واذا ﻣﺎ ﻛﺎن اﻟﻣﺣﻛوم ﻋﻠﻳﻪ ﻻ ﻳﺻﻠﺢ ﻟﻠﻌﻣﻝ ،ﻓﻳﻛون أﻣﺎم اﻟﻘﺎﺿﻲ أن ﻳﻠﺟﺄ ﻟﺑداﺋﻝ

أﺧرى ﻣن ﻗﺑﻳﻝ ذﻟك اﻟﺗوﺑﻳﺦ اﻟﻌﻠﻧﻲ واﻟﻐراﻣﺔ ٕواﺻﻼح ﺿرر اﻟﺟرﻳﻣﺔ ،ﺣﻳث ﺗﻛون ﺗﻠك
اﻟﺟزاءات ﺑدﻳﻠﺔ ﻟﻠﻌﻣﻝ اﻟﺗﻘوﻳﻣﻲ ذاﺗﻪ ،وﻟﻠﻣﺣﻛﻣﺔ ﺳﻠطﺔ ﺗﻘدﻳرﻳﺔ واﺳﻌﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﺣﻛم ﺑﻣﺑﻠﻎ اﻟﻐراﻣﺔ
اﻟﺑدﻳﻠﺔ اﻟذي ﻟم ﻳﺣددﻩ اﻟﻣﺷرع ﺗﺎرﻛﺎ إﻳﺎﻩ ﻟﺣﻛم اﻟﻘواﻋد اﻟﻌﺎﻣﺔ ،ﻓﻳﻛون أﻣﺎم اﻟﻘﺎﺿﻲ أﻛﺛر ﻣن
ﺳﺑﻳﻝ ،ﺑﻳن أن ﻳﺄﺧذ ﺷدة اﻟﺟرﻳﻣﺔ وﺣﺎﻟﺔ اﻟﻣﺣﻛوم ﻋﻠﻳﻪ اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﻓﻲ اﻻﻋﺗﺑﺎر أو أن ﻳﺟﻌﻝ ﻣﺑﻠﻎ
 ١٠٠روﺑﻝ ﻧظﻳر ﺷﻬر ﻣن اﻟﻌﻣﻝ اﻟﺗﻘوﻳﻣﻲ أو أن ﺗﺣﺳب ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻧﺳﺑﺔ ﺗﺗراوح ﺑﻳن %٥
إﻟﻰ  %٢٠ﻣن أﺟر اﻟﻌﺎﻣﻝ اﻟﺗﻘوﻳﻣﻲ ﻟﻠﻣدة اﻟﻣﻘررة ،أي ﺑﻣﻘدار ﻣﺎ ﻳﺧﺻم ﻟﺻﺎﻟﺢ اﻟدوﻟﺔ ﻋﻧد
)(١٦

أداء اﻟﻌﻣﻝ اﻟﻣذﻛور.

وﻗد ﺗﻌﻣدﻧﺎ ﻫﻧﺎ ﻋرض ﻧﻣﺎذج ﻟﻠﻌﻣﻝ ﻟﻠﻧﻔﻊ اﻟﻌﺎم واﻟﻌﻣﻝ اﻟﺗﻘوﻳﻣﻲ ﻟﺑﻳﺎن اﻟﺗﺷﺎﺑﻪ ﺑﻳﻧﻬﻣﺎ ﻣن
ﺣﻳث اﻟﻣﺿﻣونٕ ،وان اﺧﺗﻠﻔﺎ ﻓﻲ اﻟﺗﺳﻣﻳﺔ وﻓﻲ ﺑﻌض اﻟﺗﻔﺎﺻﻳﻝ ،وﻛﻝ ذﻟك ﻳرﺟﻊ إﻟﻰ اﺧﺗﻼف
) (١٤اﺟﺗﻣﺎع اﻟﺟﻣﻌﻳﺔ اﻟﻣﻧﻌﻘد ﺑﻣﻳﻼﻧو ـ إﻳطﺎﻟﻳﺎ ﻓﻲ  ١٥دﻳﺳﻣﺑر  . ١٩٨٤ﻣﺎرك أﻧﺳﻝ ،ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق،
ص.٣٢٧
) (١٥اﻟﻣﺎدة  ٥ﻣﻛرر  ١ﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻟﺟزاﺋري .واﻟﻣواد  ١٣١ـ  ٢و  ١٣١ـ  ٨و  ١٣٢ـ  ٥٤ﻣن
ﻗﺎﻧون اﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻟﻔرﻧﺳﻲ ،واﻟﻣﺎدة  ٧٤٧ﻣن ﻗﺎﻧون اﻹﺟراءات اﻟﺟﻧﺎﺋﻳﺔ .واﻟﻣواد  ١و ٢و ٤و١٢
و ١٩ﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﻣرور .وأﻧظر ﻛذﻟك :اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺻﺎدر ﻓﻲ .١٩٨٧/٧/١٠
Bernard Bouloc. Pénologie, Exécution de sanctions adultes et mineures, 2e édition,
Dalloz, 1998.p250.

) (١٦اﻟﻣواد  ٢/٢٧و ٢/٣٠ ،٣و ٣ﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻟروﺳﻲ .أﻛرم ﻧﺷﺄت إﺑراﻫﻳم ،اﻟﺣدود اﻟﻘﺎﻧوﻧﻳﺔ،
ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق ،ص  ١٥١ـ .١٥٢
]ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﺴﺎﺑﻌﺔ ﻭﺍﻟﻌﺸﺮﻭﻥ[ ]ﺍﻟﻌﺪﺩ ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ ﻭﺍﻟﺨﻤﺴﻮﻥ -ﺫﻭ ﺍﻟﺤﺠﺔ  ١٤٣٤ﺃﻛﺘﻮﺑﺮ [٢٠١٣
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]ﻋﻘوﺑﺔ اﻟﻌﻣﻝ ﻟﻠﻧﻔﻊ اﻟﻌﺎم ﻓﻲ اﻟﺗﺷرﻳﻊ اﻟﺟزاﺋري[

اﻟﻣﻧطﻠﻘﺎت ،ورﺑﻣﺎ ﻳﻛون اﻟﻌﻣﻝ ﻟﻠﻧﻔﻊ اﻟﻌﺎم اﻟﺻورة اﻷﻛﺛر ﺗﻬذﻳﺑﺎ ﻟﻠﻌﻣﻝ اﻟﺗﻘوﻳﻣﻲ ،وﻗد اﺳﺗﻣدت

اﻟﺗﺳﻣﻳﺔ اﻷﺧﻳرة ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﺑدو ﻣن وﺣﻲ ﺳﻠوك اﻟﺟﺎﻧﻲ اﻟﻣﻌوج اﻟذي ﻳراد ﺗﻘوﻳﻣﻪ ،ﺑﺧﻼف ﺗﺳﻣﻳﺔ
اﻟﻌﻣﻝ ﻟﻠﻧﻔﻊ اﻟﻌﺎم اﻟﺗﻲ اﺳﺗوﺣﻳت ﻣن اﻟﻔﺎﺋدة اﻟﺗﻲ ﻳﺟﻧﻳﻬﺎ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻣن أداء اﻟﻌﻣﻝ اﻟﻣذﻛور ،وﻓﻲ
إطﺎر اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻳن اﻟﻣﺻﻠﺣﺗﻳن اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻟﺧﺎﺻﺔ.

ﺍﻟﻔﺮﻉ ﺍﻟﺜﺎﱐ
ﺗﺄﺻﻴﻞ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻟﻠﻨﻔﻊ ﺍﻟﻌﺎﻡ
إن اﻟﻌﻘوﺑﺔ ﻛﺟزاء ﺗﻘوم ﻋﻠﻰ ﻣﺑدأﻳن ﻗد ﻻ ﻳﻠﺗﻘﻳﺎن ﻣﺑدأ أﺧﻼﻗﻲ ﻳﺳﺗﻧد ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺎطﻔﺔ اﻟدﻳﻧﻳﺔ
أو اﻟﻌداﻟﺔ ،ﺣﻳث ﺗﻛون ﻏﺎﻳﺔ اﻟﻌﻘوﺑﺔ ﺗطﻬﻳر اﻟﻣﺟرم ﻣن إﺛﻣﻪ إرﺿﺎء ﻟﻠﻌﺎطﻔﺔ اﻟدﻳﻧﻳﺔ أو اﻟﺷﻌور
ﺑﺎﻟﻌداﻟﺔ اﻹﻧﺳﺎﻧﻳﺔ ،ﻟﻬذا ﺗﻛون اﻟﻌﻘوﺑﺔ وﺳﻳﻠﺔ اﻧﺗﻘﺎم وﺗﻌذﻳب ،وﺳﺎد ﻫذا ﻟدى اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت اﻟﻘدﻳﻣﺔ
ﻛﺎﻟﻬﻧود واﻟﻔرس واﻟﻣﺻرﻳﻳن ،وﻣﺑدأ ﻧﻔﻌﻲ ﻳﻘوم ﻋﻠﻰ ﻓﻛرة اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ،أي ﺣﻣﺎﻳﺔ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ
ﻣﻣﺎ ﻳﺿر ﺑﻪ ﻣن ﺗﺻرﻓﺎت ،وﻋرف ﻫذا اﻟﻣﺑدأ ﻟدى ﻛﻝ ﻣن اﻟﻳوﻧﺎن واﻟروﻣﺎن .وﻓﻲ أورﺑﺎ اﻟﻘرون

اﻟوﺳطﻰ طﻐﻰ اﻻﻋﺗﺑﺎر اﻟدﻳﻧﻲ ﻋﻠﻰ ﻏﻳرﻩ ﻣن اﻻﻋﺗﺑﺎرات ،واﺧﺗﻠطت ﻓﻛرة اﻟﺟرﻳﻣﺔ
ﻣظﻬر ﻟﻼﻧﺗﻘﺎم اﻟدﻳﻧﻲ ،وﺟرﻣت أﻓﻌﺎﻝ اﻹﻟﺣﺎد واﻟﺳﺣر واﻟﺷﻌوذة
ًا
ﺑﺎﻟﺧطﻳﺋﺔ ،وﺻﺎرت اﻟﻌﻘوﺑﺔ
)(١٧

واﻟزﻧﺎ ،وﺟ ازؤﻫﺎ أﻗﺳﻰ اﻟﻌﻘوﺑﺎت.

وﻳﻧﺗﻣﻲ اﻟﻌﻣﻝ ﻟﻠﻧﻔﻊ اﻟﻌﺎم  Le travail d’intérêt généralﻟﻠﺟزاء اﻟﺟﻧﺎﺋﻲ ﺑوﺻﻔﻪ أﺛ ار
ﻟﻠﺟرﻳﻣﺔ ،واﻷﺧﻳرة ﺳﺑب وﺟودﻩ وﻓرﺿﻪ ،واﻟﺟزاء ﻛﻣﺎ ﻫو ﻣﻌروف ﻳﺿم ﻛﻼً ﻣن اﻟﻌﻘوﺑﺔ
واﻟﺗدﺑﻳر ،وﻋرﻓت اﻟﻌﻘوﺑﺔ ﺑﺄﻧﻬﺎ) :ﻗدر ﻣﻘﺻود ﻣن اﻷﻟم ﻳﻘررﻩ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻣﻣﺛﻼ ﻓﻲ ﻣﺷرع ﻟﻳوﻗﻊ

ﻛرﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﻣن ﻳرﺗﻛب ﺟرﻳﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون ﺑﻣﻘﺗﺿﻰ ﺣﻛم ﻳﺻدرﻩ اﻟﻘﺿﺎء( ،وﻳﻘﺎس اﻷﻟم ﻟدى
)(١٨

اﻟﺑﻌض ﺑﻣﻌﻳﺎر اﻟرﺟﻝ اﻟﻌﺎدي ،وﻳﻛون ﻟﻠردع واﻹﺻﻼح ﻣﻌﺎ.

) (١٧ﺟﻼﻝ ﺛروت ،ﻗﺎﻧون اﻟﻌﻘوﺑﺎت ـ اﻟﻘﺳم اﻟﻌﺎم ـ اﻟدار اﻟﺟﺎﻣﻌﻳﺔ ،د.س.ط ،ص.٩

) (١٨ﻣﺣﻣد زﻛﻲ أﺑو ﻋﺎﻣر ،دراﺳﺔ ﻓﻲ ﻋﻠم اﻹﺟرام واﻟﻌﻘﺎب ،اﻟدار اﻟﺟﺎﻣﻌﻳﺔ ،اﻹﺳﻛﻧدرﻳﺔ ،١٩٨٨ ،ص ٢٤٤ـ .٢٤٥
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]ﻛﻠﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ – ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ[
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]د .ﺑﺎﺳم ﺷﻬﺎب[

وﻳﺑدو أن اﻟرﺑط ﺑﻳن اﻟﻌﻘوﺑﺔ واﻷﻟم اﻟﻣﻘﺻود ﺑﺣدودﻩ اﻟﺗﻘﻠﻳدﻳﺔ اﻟﺗﻲ رﺳﺧت ﻋﺑر اﻟزﻣن ﻻ
ﻳﻧﺳﺟم دوﻣﺎ واﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻟﺑدﻳﻠﺔ ﻛﺎﻟﻌﻣﻝ ﻟﻠﻧﻔﻊ اﻟﻌﺎم ،اﻟذي ﻳﻘوم ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻋدة ﻻ ﻳظﻬر ﻋﻧدﻫﺎ اﻷﻟم
 Soufflureﺑوﺿوح ،ﻓﻠﻠﺑدﻳﻝ أﺳس وﻗواﻋد ﻣﻐﺎﻳرة ،وﻫﻲ ﺿرورﻳﺔ ﻟﺗﻣﻳﻳزﻩ ﻋن اﻷﺻﻝ .وﻣﻊ ﻫذا

ﻓﻼ ﻳﻣﻛن اﻟﻘوﻝ ﺑﺄن اﻷﻟم ﻟم ﻳﻌد ﻟﻪ ﻣن وﺟود ،ﻓﻘد ﻳﺟﻣﻊ اﻟﻌﻣﻝ ﻟﻠﻧﻔﻊ اﻟﻌﺎم ﺑﻳن اﻟﺟﻬد اﻹﻧﺳﺎﻧﻲ

وﺟرﻋﺔ ﻣن اﻷﻟم ٕوان ﻗﻠت ،وﻟﻌﻝ اﻟﺗﻬدﻳد ﺑﻔﻘدان اﻟﺑدﻳﻝ واﻟﻌودة إﻟﻰ ﺣﻳث اﻟﺣﺑس ﻗد ﻳﺷﻛﻝ ﺻورة
أﻟم ﺣﻘﻳﻘﻳﺔ ،ﻛﻣﺎ أن اﻹﺣﺳﺎس ﺑﺷﻲء ﻣن اﻷﻟم ﻳظﻬر ﻣﻊ اﻟﻌﻣﻝ اﻟذي ﻳﻘﻠﻝ ﻣن ﻣﻛﺎﻧﺔ اﻟﺷﺧص
اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ ،ﻓﻘد ﻳﻔﺿﻝ ﺑﻌض اﻷﺷﺧﺎص اﻟﺣﺑس ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻣﻝ ﻧزوﻻ ﻋﻧد اﻷﻋراف واﻟﺗﻘﺎﻟﻳد
اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ ،وﻗد ﻳﻛون ﻣﺎ ﺗﻘدم أﺣد دواﻋﻲ ﺟﻌﻝ اﻟﻌﻣﻝ ﻟﻠﻧﻔﻊ اﻟﻌﺎم ﺧﻳﺎ ار ﻟﻠﻣﺣﻛوم ﻋﻠﻳﻪ.
واﻛﺗﻔت اﻟﻔﻠﺳﻔﺔ اﻟﻛﻼﺳﻳﻛﻳﺔ ﺑﺟرﻋﺔ أﻟم ﺿرورﻳﺔ وﻋﺎدﻟﺔ ،وﻟﻘد ﻗﻳﻝ ﺑﺄن اﻷﻟم ﻟﻳس ﻣن ﻓﻌﻝ
اﻟطﺑﻳﻌﺔ ﺑﻝ ﻣن ﻓﻌﻝ اﻹﻧﺳﺎن ،وﻻﺑد ﻣن ﺗﺑرﻳرﻩ ،ﻟﻛﻲ ﻧﺗﺟﻧب ردة اﻟﻔﻌﻝ واﻟﻛراﻫﻳﺔ ،أو ﻛﻣﺎ ﻋﺑر
ﻣؤﺗﻣر ﻋﻠم اﻹﺟرام ﻟﻌﺎم  ١٩٥٠ﺑﻣﻘوﻟﺔ أن ﻟﻳﺳت اﻟﻌﻘوﺑﺔ وﺣدﻫﺎ ﻣن ﻳوﻟد اﻟﺟرﻳﻣﺔ ﺑﻝ ﻳﺷﺎرﻛﻬﺎ
اﻟﺣﻛم اﻟﺟﻧﺎﺋﻲ واﻟﻘﺎﺿﻲ اﻟذي ﻳﺻدر ﻋﻧﻪ.

)(١٩

وﻋﻠﻰ أي ﺣﺎﻝ ﻓﺈن اﻟﺑﺣث ﻓﻲ ﻋﻧﺻر اﻷﻟم ﻳﻌﻧﻲ ﺗﻐﻠﻳب ﺻﻔﺔ اﻟﻌﻘوﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺗدﺑﻳر
ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻌﻣﻝ ﻟﻠﻧﻔﻊ اﻟﻌﺎم ،وﻫذا ﻣﺎ ﻳﻧﺳﺟم ﻣﻊ ﺗوﺟﻪ اﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋري اﻟذي ﻋﺎﻟﺞ اﻟﻌﻣﻝ
اﻟﻣذﻛور ﺗﺣت ﻛﺗﺎب اﻟﻌﻘوﺑﺎت وﺗداﺑﻳر اﻷﻣن  Peines et mesures de suretéوﺑﺎب اﻟﻌﻘوﺑﺎت
اﻟﻣطﺑﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﺷﺧﺎص اﻟطﺑﻳﻌﻳﺔ  des peines applicables aux personnes physiquesﺛ ـ ـم
اﻟﻔﺻـ ـ ـ ـ ـﻝ اﻷوﻝ ﻣﻛـ ـ ـ ـ ـرر اﻟﻣﻌﻧون اﻟﻌﻣـ ـﻝ ﻟﻠﻧﻔ ـ ـ ـﻊ اﻟﻌﺎم

Le travail d’intérêt général

وﻣن اﻟﺻﻌب ﻋﻠﻰ اﻟﻣرء أن ﻳﻘﺗﻔﻲ آﺛﺎر اﻟﻌﻣﻝ ﻟﻠﻧﻔﻊ اﻟﻌﺎم ﻓﻲ ظﻝ اﻟﻣدارس اﻟﻌﻘﺎﺑﻳﺔ،
ﻓﺎﻟﻣﻔﻛر  Cesare Beccariaوﻫو ﻣن رواد اﻟﻣدرﺳﺔ اﻟﺗﻘﻠﻳدﻳـ ـ ـﺔ ،اﻧطﻠـ ـق ﻣن اﻟﻌﻘ ـ ـ ـد اﻻﺟﺗﻣﺎﻋ ـ ـﻲ
) (١٩ﻣﺎرك أﻧﺳﻝ ،ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق ،ص .٢٤٠وﻳرى "ﺟﻳرﻣﻲ ﺑﻧﺗﺎم"أن اﻟﻌﺑرة ﺑﺎﻟﻧﺗﺎﺋﺞ ﻟﻛوﻧﻬﺎ ﻣﻘﻳﺎﺳﺎ ﻟﻣﺷروﻋﻳﺔ أي
ﺗﺻرف ،وأن اﻟﻘﺎﻧون ﻳﺧﺿﻊ ﻟﺗﻠك اﻟﻘﺎﻋدة ،ﻓﺎﻟﻌﺑرة ﻋﻧدﻩ ﺑﻣﺎ ﻳﺗﺣﻘق ﻣن آﺛﺎر اﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ؛ ﺣﻳث ﻗدر أﻛﺑر ﻣن
اﻟﺳﻌﺎدة أو اﻟﻣﻧﻔﻌﺔ وﻗﺳط أﻛﺑر ﻣن اﻵﻻم ﻳﺣﺻدﻫﺎ اﻟﻣﺧﺎطﺑون ﺑﺄﺣﻛﺎﻣﻪ .اﻧظر :أﺣﻣد إﺑراﻫﻳم ﺣﺳن ،ﻏﺎﻳﺔ
اﻟﻘﺎﻧون ـ دراﺳﺔ ﻓﻲ ﻓﻠﺳﻔﺔ اﻟﻘﺎﻧون ـ اﻟدار اﻟﺟﺎﻣﻌﻳﺔ ،اﻹﺳﻛﻧدرﻳﺔ ،٢٠٠٠ ،ص.١٠٥
]ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﺴﺎﺑﻌﺔ ﻭﺍﻟﻌﺸﺮﻭﻥ[ ]ﺍﻟﻌﺪﺩ ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ ﻭﺍﻟﺨﻤﺴﻮﻥ -ﺫﻭ ﺍﻟﺤﺠﺔ  ١٤٣٤ﺃﻛﺘﻮﺑﺮ [٢٠١٣
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]ﻋﻘوﺑﺔ اﻟﻌﻣﻝ ﻟﻠﻧﻔﻊ اﻟﻌﺎم ﻓﻲ اﻟﺗﺷرﻳﻊ اﻟﺟزاﺋري[

 Le Contrat Socialاﻟﻘﺎﺋم ﻋﻠﻰ ﻓﻛرة ﺗﻧﺎزﻝ اﻷﻓراد ﻋن ﺟزء ﻣن ﺣرﻳﺎﺗﻬم اﻟﺷﺧﺻﻳﺔ ﻟﻠﺻﺎﻟﺢ

اﻟﻌﺎم ،وﺑﺎن اﻟﺣﺎﻛم واﻟﻘﺎﺿﻲ ﻳﺟب أن ﻳﺗﺣرﻛﺎ ﺿﻣن ﻣﺳﺎﺣﺔ اﻟﺷرﻋﻳﺔ ،ﻛﻲ ﻻ ﺗﺗﺟﺎوز اﻟﻌﻘوﺑﺔ
ﺣد اﻟﻣﻌﻘوﻝ ،وﺟﺎء  Jeremy Benthamﺑﻔﻛرة اﻟﻧﻔﻌﻳﺔ ،ﺑﺄن ﺗﻛون اﻟﻌﻘوﺑﺔ ﻟﺣﻣﺎﻳﺔ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ،وﺑﺄن
ﻳزﻳد أذى اﻟﻌﻘوﺑﺔ ﻣﺎ اﺳﺗﻧﻔﺎدﻩ اﻟﺟﺎﻧﻲ ﻣﻧﻬﺎ ،وﻫو اﻟﻘﺎﺋﻝ ﺑﺄن اﻟﻘﺎﻧون اﻟذي ﻳراﻋﻲ اﻟﺟرﻳﻣﺔ وﻻ

ﻳراﻋﻲ اﻟﺟﺎﻧﻲ ﺳﻲء .وذﻫب  Immanuel Kantإﻟﻰ ﺣﻳث اﻟﻌداﻟﺔ اﻟﻣطﻠﻘﺔ أي :اﻟﻣﺳﺎواة ﺑﻳن أذى
اﻟﻌﻘوﺑﺔ وأذى اﻟﺟرﻳﻣﺔ ،ﻣﻊ ﻣراﻋﺎة درﺟﺔ ﺣرﻳﺔ اﻻﺧﺗﻳﺎر ﻟدى اﻟﺟﺎﻧﻲ ﻋﻧد ﺗﻘدﻳر اﻟﻌﻘوﺑﺔ .ﺛم
اﻟﻣدرﺳﺔ اﻟوﺿﻌﻳﺔ اﻟﻘﺎﺋﻠﺔ ﺑﺎﻷﺧذ ﺑﺎﻟﺗداﺑﻳر ٕواﻟﻐﺎء اﻟﻌﻘوﺑﺔ؛ ﺣﻳث ﺗﺟﺎﻫﻠت اﻟردع اﻟﻌﺎم وآﻣﻧت ﺑﺄن
أﻓﻌﺎﻝ اﻟﺟﺎﻧﻲ ﻣﻘدرة ﻋﻠﻳﻪ ،وذﻫب  FERRIوﻫو ﻣن رواد ﻫذﻩ اﻟﻣدرﺳﺔ إﻟﻰ ﺿرورة اﻷﺧذ
ﺑﺎﻟﺗداﺑﻳر اﻟﻣﺎﻧﻌﺔ واﻟوﺳﺎﺋﻝ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠوﻗﺎﻳﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ ﻣن اﻟﺟرﻳﻣﺔ ،أي :ﺑﻣﻌﺎدﻻت اﻟﻌﻘﺎب
ﻛﺎﻟﻘﺿﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﺑطﺎﻟﺔ واﻟﺗﺷرد واﻟﻔراغ وﻋدم ﻛﻔﺎﻳﺔ اﻟدﺧﻝ واﻟﻣﺧدرات .وﻗد اﻋﺗﻧت اﻟﻣدرﺳﺔ
اﻟﻣذﻛورة ﺑﺷﺧص اﻟﻣﺟرم ،واﺳﺗﺑﻌد ﺑﻌض أﻧﺻﺎرﻫﺎ إﻣﻛﺎﻧﻳﺔ ﺗﺣﻘﻳق اﻟﻣوازﻧﺔ ﺑﻳن ﺷﺧﺻﻳﺔ اﻟﻣﺟرم
)(٢٠

واﻟﺟزاء.

أﻣﺎ اﻟﻣدرﺳﺔ اﻟﺗﻘﻠﻳدﻳﺔ اﻟﺟدﻳدة ،ﻓﺄﺳﺎس ﺣق اﻟدوﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻘﺎب ﻋﻧدﻫﺎ ﻟﻳﺳت اﻟﻌداﻟﺔ ﺑﻝ
اﻟدﻓﺎع اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻛﻬدف ﻧﻔﻌﻲ ﺿد ﻣﺎ ﻳﻣﻛن أن ﻳرﺗﻛب ﻣن ﺟراﺋم ،وﻗد ﻗﻳﻝ ﻣن ﺟﻬﺔ أﺧرى
ﺑﺄن اﻟﻌﻘوﺑﺔ ﻟدى اﻟﺗﻘﻠﻳدﻳﻳن اﻟﺟدد ﻻ ﺗﺧرج ﻋن ﺗﺣﻘﻳق اﻟﻌداﻟﺔ وﺗﺣﻘﻳق اﻟﻣﻧﻔﻌﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ ﻓﻲ

آن ﻣﻌﺎ ،ﻓﻣن وﺟﻬﺔ ﻧظر "روﺳﻲ" إن أﺣد أﻫداف اﻟﻌﻘوﺑﺔ ﺻﻳﺎﻧﺔ اﻷﺧﻼق ،ﻓﻳﻣﺎ ﻳرى "ﻟوﻛﺎ" أن
)(٢١

ﻫدﻓﻬﺎ ﻫو اﻟدﻓﺎع ﻋن اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ.

) (٢٠ﻓﺗوح ﻋﺑد اﷲ اﻟﺷﺎذﻟﻲ ،ﻋﻠم اﻹﺟرام اﻟﻌﺎم ،دار اﻟﻣطﺑوﻋﺎت اﻟﺟﺎﻣﻌﻳﺔ ،اﻹﺳﻛﻧدرﻳﺔ،٢٠٠٢ ،
ص .٦١ ،٥٦ﺳﻠﻳﻣﺎن ﻋﺑد اﻟﻣﻧﻌم ،ﻋﻠم اﻟﺟزاء اﻟﺟﻧﺎﺋﻲ ،اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺟدﻳدة ﻟﻠﻧﺷر ،اﻹﺳﻛﻧدرﻳﺔ،
 ،٢٠٠١ص .١٩٨ ،١٩١أﻛرم ﻧﺷﺄت إﺑراﻫﻳم ،اﻟﺳﻳﺎﺳﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﻳﺔ ،دار اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ ،ﻋﻣﺎن،٢٠٠٨ ،
ص ١٠١ـ .١١٠
) (٢١ﺟﻼﻝ ﺛروت ،ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق ،ص .١٤ ،١٢ﺳﻠﻳﻣﺎن ﻋﺑد اﻟﻣﻧﻌم ،ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق ،ص ١٦٩وﻣﺎ ﺑﻌدﻫﺎ.

١٠٠

14

]ﻣﺠﻠﺔ ﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﻭﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ[

]ﻛﻠﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ – ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ[
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]د .ﺑﺎﺳم ﺷﻬﺎب[

وﺗﺑدو ﻓﻛرة اﻟﺑداﺋﻝ ﻏﻳر ﻧﻬﺎﺋﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻝ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﺣرﻛﺔ اﻟدﻓﺎع اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ اﻟﺟدﻳدة ،ﻣن
أﺟﻝ ﻫذا ﻧﺟدﻫﺎ ﺗﻌﻠن ﻓﻲ ﻣؤﺗﻣر ﺟﻣﻌﻳﺗﻬﺎ اﻟﻣﻧﻌﻘد ﻓﻲ  ١٥دﻳﺳﻣﺑر  ١٩٨٤ﺑﻣﻳﻼﻧو ﺑﺄن:
)اﻻﺳﺗﺑﻌﺎد أو اﻟﺣد ﻣن اﻟﻌﻘوﺑﺔ ،ﻳﻔﺗرض اﺳﺗﺟﻼء ﻧظﺎم ﻟﻠﺟزاءات اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻳﻛون ﻟﻬﺎ اﺳﺗﻘﻼﻟﻬﺎ
ﺑﺣﻳث ﻻ ﺗﻌﺗﺑر ﻣﺟرد ﺑداﺋﻝ ﻟﻠﺣﺑس ،ﻛﺎﻟﻐراﻣﺎت واﻟﺟزاءات اﻟﻣﻘﻳدة ﻟﻠﺣرﻳﺔ واﻟﻣﺎﻧﻌﺔ ﻣن ﻣﻣﺎرﺳﺔ
)(٢٢

ﺑﻌض اﻟﺣﻘوق(.

وﻫذا ﻣﺎ ﻧراﻩ ﻧﺣن ﻛذﻟك وﻗد ﺑدت ﺗﺑﺎﺷﻳرﻩ ﻣﻊ ﺗﻘﻧﻳن اﻟﻌﻣﻝ ﻟﻠﻧﻔﻊ اﻟﻌﺎم؛ إذ

ﻻ ﻳﻣﻛن أن ﺗﺑﻘﻰ ﻓﻛرة اﻟﺑداﺋﻝ ﺗﻘﻠﻳدﻳﺔ ،ﻻ ﺗﺗﻣﺗﻊ ﺑﻘدر ﻛﺎف ﻣن اﻟذاﺗﻳﺔ وﻏﻳر ﻣدﻋوﻣﺔ ﺑﻘواﻋد
ﻋﺎﻣﺔ وﻣﻣﻳزة.
ﻋﻠﻰ أن ﻣدى اﻻﺳﺗﻔﺎدة ﻣن ﻧواﺗﺞ اﻟطرح اﻟﺳﺎﻟف ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻧﻔﻊ اﻟﻌﺎم ﻳﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻼﻗﺔ
ﺑﻳن اﻟﻌﻘوﺑﺔ ﺑﺷﻛﻠﻬﺎ اﻟﺗﻘﻠﻳدي وﺑدﻳﻠﻬﺎ ،واﻟﻘﻧﺎﻋﺔ ﺑﺎﻟﻧﻔﻊ اﻟﻌﺎم ﻛﻣﺑرر ﻟﻠﺗﺧﻠﻲ ﻋن اﻷﺻﻝ ﻟﺻﺎﻟﺢ
اﻟﺑدﻳﻝ ،وﻣﺎ إذا ﻛﺎن اﻷﺧﻳر ﻋﻘوﺑﺔ أو ﺗدﺑﻳرا ،ﻣﻊ اﺳﺗﺑﻌﺎد أو ﺗﻘوﻳض ﻓﻛرة اﻷﻟم ،ورﺑﻣﺎ ﺗﻐﻠﻳب
اﻟﻣﻧﻔﻌﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻌداﻟﺔ إن ﻟم ﻳﻛن ﺑﺎﻹﻣﻛﺎن اﻟﻣﻼءﻣﺔ ﺑﻳﻧﻬﻣﺎ.
وﻋﻠﻰ أﻳﺔ ﺣﺎﻝ ﻓﺈن ﻣن اﻟﻌﺳﻳر ﻋﻠﻰ اﻟﻣرء اﻟﺗﻌرض ﻟﻠﻌﻣﻝ ﻟﻠﻧﻔﻊ اﻟﻌﺎم ﺑﻣﻌزﻝ ﻋن اﻟﻌﻣﻝ

اﻟﻌﻘﺎﺑﻲ ،واﻷﺧﻳر ﻛﻣﺎ ﻫو ﻣﻌروف ﻗد ﻣر ﺑﺛﻼﺛﺔ أطوار ،اﻷوﻝ ﺣﻳث اﻟﻌﻣﻝ ﻛﻌﻘوﺑﺔ ،واﺗﺣﺎد
اﻟﻌﻣﻝ ﺑﺎﻟﻌﻘوﺑﺔ ذاﺗﻬﺎ ،وﻣن ﺛم اﻟﻌﻣﻝ ﻛﺳﺑﻳﻝ ﻟﻺﻧﺗﺎج ،أي :ﺗﻐﻠﻳب اﻟﻧﻔﻊ اﻻﻗﺗﺻﺎدي ﻋﻠﻰ

اﻟﻌﻘﺎب ،وأﺧﻳ اًر ،اﻟﻌﻣﻝ ﻛوﺳﻳﻠﺔ ﻟﻺﺻﻼح واﻟﺗﺄﻫﻳﻝ ٕواﻋﺎدة اﻹدﻣﺎج .وﻛﻝ ﻫذا ﺟﺎء اﻧﻌﻛﺎﺳﺎ
ﻟﻠﻔﻠﺳﻔﺎت اﻟﺗﻲ ﺷﻬدﻫﺎ اﻟﺗﺄرﻳﺦ اﻹﻧﺳﺎﻧﻲ ،واﻟﻌﻣﻝ ﻟﻠﻧﻔﻊ اﻟﻌﺎم ﻟﻳس ﺑﺑﻌﻳد ﻋﻣﺎ ﺳﻠف ﻓﻬو ﺣﺻﻳﻠﺔ
)(٢٣

أﻓﻛﺎر وﻣﻔﺎﻫﻳم ﻣﺗداﻋﻳﺔ ،وﻫو ﻧﺗﺎج ﺟﻝ ﻣﺎ ﺷﻬدﻩ اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺟﻧﺎﺋﻲ ﻣن ﺗطور.
ﻓﻠﻘد ﻋرﻓت ﻣرﺣﻠﺔ ﻣﺎ ﻗﺑﻝ اﻹﺻﻼح اﻟﻌﻘﺎﺑﻲ اﻷﺷﻐﺎﻝ اﻟﺷﺎﻗﺔ

peine des travaux forcés

ﻛﺗﺟدﻳف اﻟﺳﻔن واﻟﻌﻣﻝ ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺎﺟم ،وﻛﺎن ﻏرض اﻟﻌﻣﻝ ﻋﻘﺎﺑﻳﺎً ﻟﻳس إﻻ ،أﻣﺎ ﻓﻛرة ﺳﺟون
) (٢٢ﻣﺎرك أﻧﺳﻝ ،ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق ،ص.٣٢٧

) (٢٣ﻻ ﻳﻣﻛن أن ﺗﻛون ﻋﻘوﺑﺔ اﻟﻌﻣﻝ ﻟﻠﻧﻔﻊ اﻟﻌﺎم ﻣﺣﻝ اﺳﺗﻐراب ،ﻻﺳﻳﻣﺎ إذا ﻣﺎ ﻧظرﻧﺎ إﻟﻰ ﻣﺎ ﻫو أﺑﻌد ﻣﻧﻬﺎ ،ﻛﻔﻛرة
ﺗﺟﻧب اﻟﻣﺣﺎﻛﻣﺔ وذﻟك ﺑﻣﺷﺎرﻛﺔ اﻟﻣواطﻧﻳن ﻓﻲ اﻟﻣﺣﺎﻛﻣﺔ اﻟﺷﻌﺑﻳﺔ ﺧﺎرج ﻧظﺎم اﻟﻣﺣﻠﻔﻳن أو اﻟﻘﺿﺎة
اﻟﻣﺳﺎﻋدﻳن .اﻧظر :ﻣﺎرك أﻧﺳﻝ ،ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق ،ص.٣٣٠
]ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﺴﺎﺑﻌﺔ ﻭﺍﻟﻌﺸﺮﻭﻥ[ ]ﺍﻟﻌﺪﺩ ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ ﻭﺍﻟﺨﻤﺴﻮﻥ -ﺫﻭ ﺍﻟﺤﺠﺔ  ١٤٣٤ﺃﻛﺘﻮﺑﺮ [٢٠١٣
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]ﻋﻘوﺑﺔ اﻟﻌﻣﻝ ﻟﻠﻧﻔﻊ اﻟﻌﺎم ﻓﻲ اﻟﺗﺷرﻳﻊ اﻟﺟزاﺋري[

اﻟﻌﻣﻝ  Prisons de travailﻓﺗﻌود إﻟﻰ اﻟﻘرن ١٦اﻟﻣﻳﻼدي ،وﻗد ﺷﺎﻋت ﻓﻲ أورﺑﺎ ﻻﺳﻳﻣﺎ ﻓﻲ ﻛﻝ
ﻣن ﻫوﻟﻧدا ٕواﻧﺟﻠﺗ ار؛ ﺣﻳث ﻳﺟﺑر اﻟﻛﺳﺎﻟﻰ واﻟﻣﺗﺷردون واﻟﻣﺗﺳوﻟون ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻣﻝ ،وﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﺣﻘﺑﺔ

وﻣﺎ ﺗﻼﻫﺎ ﻛﺎن اﻟﻌﻣﻝ ﻳﺣﺳب ﻛﻌﻘوﺑﺔ إﺿﺎﻓﻳﺔ ﻻ ﻛوﺳﻳﻠﺔ ﻟﻠﺗﺄﻫﻳﻝ ،وﻛﺎن ﻟطﺑﻳﻌﺔ اﻟﻌﻘوﺑﺔ

اﻟﻣﻔروﺿﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺣﻛوم ﻋﻠﻳﻪ أﻫﻣﻳﺗﻬﺎ ،ﻓﺣﺎﺟﺔ اﻟدوﻟﺔ ورﺟﺎﻝ اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ ﻟﻠﻌﻣﻝ ﻫو اﻷﺳﺎس دون
أي اﻋﺗﺑﺎر آﺧر ،وﻣﻊ ﺑداﻳﺎت اﻟﻘرن اﻟﻌﺷرﻳن ﺻﺎر اﻟﻌﻣﻝ ﺣﻘﺎً ﻟﻠﺳﺟﻳن ووﺳﻳﻠﺔ ﻹﺻﻼﺣﻪ،

وأدت اﻟﻣؤﺗﻣرات اﻟدوﻟﻳﺔ ﻟﻘﺎﻧون اﻟﻌﻘوﺑﺎت ﻛﻣؤﺗﻣر ﺑروﻛﺳﻝ  ١٨٤٧وﻣؤﺗﻣر ﻻﻫﺎي ١٩٥٠

وﻣؤﺗﻣر ﺟﻧﻳف  ١٩٥٥دو اًر ﻣﻬﻣﺎً ورﻳﺎدﻳﺎً ﻓﻲ ﺗرﺳﻳﺦ وﺗﻧظﻳم ﻓﻛرة ﻋﻣﻝ اﻟﺳﺟﻧﺎء؛ ﺣﻳث اﻋﺗرف

وﻷوﻝ ﻣرة ﺑﺿرورة اﻟﻌﻣﻝ داﺧﻝ اﻟﺳﺟن ،ﻣﻊ اﻟﺗزام اﻟدوﻟﺔ ﺑﺗﻧظﻳﻣﻪ ،ورﻛز اﻟﻣؤﺗﻣرون ﻓﻳﻣﺎ ﺑﻌد

ﻋﻠﻰ اﻋﺗﺑﺎر اﻟﻌﻣﻝ وﺳﻳﻠﺔ ﻟﺗﺄﻫﻳﻝ اﻟﻣﺣﻛوم ﻋﻠﻳﻪ وﺗﻬذﻳﺑﻪ واﺳﺗﺑﻌﺎد ﻓﻛرة ﻛون اﻟﻌﻣﻝ ﻋﻘوﺑﺔ
)(٢٤

إﺿﺎﻓﻳﺔ.

وﻳﺑﻘﻰ اﻟﻌﻣﻝ ﻟﻠﻧﻔﻊ اﻟﻌﺎم ﺑدﻳﻼً ﺣﻘﻳﻘﻳﺎً ﻟﻠﺣﺑس وﻻ ﻳﻣﻛن أن ﻳﺟﺗﻣﻊ ﻣﻌﻪ أو ﻳﺗﻠوﻩ ،وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻳﺧﺗﻠف

ﻋن ﻛﻝ ﻣﺎ ﻣر ﻋﺑر اﻟﺗﺄرﻳﺦ ﻣن أﻧﻣﺎط اﻷﻋﻣﺎﻝ اﻟﺗﻲ ﻳﻛون اﻟﺳﺟن ﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﻟﺗﻘدﻳﻣﻬﺎ ،واﻟﺗﻲ ﻻ ﺗﻘﻳد
ﻋﺎدة ﺑﻔﻛرة اﻟﻧﻔﻊ اﻟﻌﺎم أو اﻟﺻﺎﻟﺢ اﻟﻌﺎم ﻛﺎﻟذي ﻧﺣن ﺑﺻددﻩ اﻵن ،ﻻ ﺑﻝ إن ﻫﻧﺎك أﻧﻣﺎطﺎ ﻣن اﻷﻋﻣﺎﻝ
ﺗؤدى ﻣﻧذ زﻣن ﺑﻌﻳد وﺗﻘﺗرن ﺑظروف ﻣﻌﻳﻧﺔ ﻛﺎﻟﺣروب واﻟﻧزاﻋﺎت؛ ﺣﻳث ﻳﺣﺟز اﻷﺳرى وﻳﺟﺑرون ﻋﻠﻰ
اﻟﻘﻳﺎم ﺑﺄﻋﻣﺎﻝ ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻻ ﺗﺗواﻓر ﻋﻠﻰ ﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﻌﻣﻝ اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ ،وﻟﻘد ﺷﻬد اﻟﺗﺄرﻳﺦ ﻧﻣﺎذج ﺳﻳﺋﺔ

ﻟﻣﻌﺳﻛرات اﻷﺳر ﺗﻌﻛس ﺻورة ﻣﻔزﻋﺔ ،ﻛﺎن ﺿﺣﻳﺗﻬﺎ رﺟﺎﻻً وﻧﺳﺎء ،ﻓﻠﻘد ﻧﻘﻝ ﻋن وزﻳر اﻟﻌﻣﻝ اﻟﻧﺎزي

ﺗﺻرﻳﺣﺎ ﻳﻌود ﻟﻠﻌﺎم  ١٩٤٢ﻳﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﺳﻼﻓﻳﺎت اﻟﻠواﺗﻲ أﺧذن ﻋﻧوة ﻣن ﺑﻳوﺗﻬن ﻟﻳﻌﻣﻠن ﺧﺎدﻣﺎت ﻟدى
اﻟﺳﺎدة اﻷﻟﻣﺎن ،ﻳﻘوﻝ ﻓﻳﻪ) :ﻟن ﻧﻌطﻲ ﻟﻬؤﻻء اﻟﻧﺳوة إﺟﺎزات أو أوﻗﺎت راﺣﺔ ،وﻟﻳس ﻓﻲ وﺳﻊ اﻟﺧﺎدﻣﺎت
اﻟﺷرﻗﻳﺎت اﻟﺳﻼف أن ﻳﺗرﻛن اﻟﻣﻧﺎزﻝ اﻟﻼﺗﻲ ﻳﻌﻣﻠن ﻓﻳﻬﺎ ،إﻻ ﻷداء ﺑﻌض اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﻧزﻟﻳﺔ ،وﻣن
) (٢٤ﻣن ﺑﻳن ﻣﺎ رﻛزت ﻋﻠﻳﻪ ﺗﻠك اﻟﻣؤﺗﻣرات ﻣﺎ ﻳﻌرف ﺑﺎﻟﻌﻣﻝ اﻹﻟزاﻣﻲ ﺑﺣرﻳﺔ
ﻋﻠﻲ راﺷد ،اﻟﻌﻣﻝ ﻓﻲ اﻟﺳﺟون ﻋﻠﻰ ﺿوء أﻋﻣﺎﻝ ﻣؤﺗﻣر ﻻﻫﺎي  ١٩٥٠وﺟﻧﻳف  ،١٩٥٥ﻣﺟﻠﺔ اﻟﻌﻠوم
اﻟﻘﺎﻧوﻧﻳﺔ واﻻﻗﺗﺻﺎدﻳﺔ ،ﻳﻧﺎﻳر  ،١٩٥٩ص ٢٣٥وﻣﺎ ﻳﻠﻳﻬﺎ .ﻋﻠﻲ ﻋﺑد اﻟﻘﺎدر اﻟﻘﻬوﺟﻲ و ﻓﺗوح ﻋﺑد اﷲ
اﻟﺷﺎذﻟﻲ ،ﻋﻠم اﻹﺟرام وﻋﻠم اﻟﻌﻘﺎب ،دار اﻟﻣطﺑوﻋﺎت اﻟﺟﺎﻣﻌﻳﺔ ،اﻹﺳﻛﻧدرﻳﺔ ،٢٠٠٣ ،ص ٢٤٦ـ .٢٤٧
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]ﻣﺠﻠﺔ ﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﻭﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ[

]ﻛﻠﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ – ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ[

https://scholarworks.uaeu.ac.ae/sharia_and_law/vol2013/iss56/2

???????? ??????? ?? ????? ????? ????? ????? Shehab:

]د .ﺑﺎﺳم ﺷﻬﺎب[

اﻟﻣﺣظور ﻋﻠﻳﻬن أن ﻳدﺧﻠن اﻟﻣطﺎﻋم ودور اﻟﺳﻳﻧﻣﺎ واﻟﻣﺳﺎرح وﻏﻳرﻫﺎ ﻣن اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﻣﺎﺛﻠﺔ ،وﻳﺣظر
)(٢٥

ﻋﻠﻳﻬن ﻛذﻟك ارﺗﻳﺎد اﻟﻛﻧﺎﺋس(.

وﻣﺎزﻟﻧﺎ ﺣﺗﻰ اﻟﻳوم ﻧﺷﻬد أﻋﻣﺎﻻ ﻻ ﺗرﺗﺑط ﺑﺎرﺗﻛﺎب ﺟراﺋم ،وﻻ ﺗﻛون ﻧﺗﻳﺟﺔ ﺣﻛم ﻗﺿﺎﺋﻲ،
وﻣن ﻗﺑﻳﻝ ذﻟك ﻣﺎ ﻳﻌرف ﺑﺎﻧﺗداب اﻟﺧدﻣﺔ اﻟﻌﺳﻛرﻳﺔ  Mandatory military serviceﺣﻳث ﻻﻳﻛون

ﻟﻠﻣﺟﻧد ﻓﻲ ﺑﻌض اﻷﺣﻳﺎن ﻣن ﺧﻳﺎر ،وﺗرﺳم ﻟﻪ ﺧرﻳطﺔ ﺗﺣرﻛﻪ ،وﻛﺛﻳ ار ﻣﺎ ﻳواﺟﻪ ﺑﺎﻟﻘﺳوة اﻟﺗﻲ
ﻳﻣﻛن أن ﺗﺻﻝ إﻟﻰ ﺣد أن ﺗوﺻف ﺑﺎﻟﻌﻘوﺑﺔ ،ﻓﻳﻣﺎ ﻳﻣﻧﻊ اﻟﻌﻣﻝ ﻏﻳر اﻟﺣر ﻓﻲ دوﻝ أﺧرى،
)(٢٦

وﻛﺛﻳ ار ﻣﺎ ﻳﺑرر اﻟﺗﺟﻧﻳد اﻹﺟﺑﺎري ﺑﺎﻟﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟوطﻧﻳﺔ .National interest

ﺍﻟﻔﺮﻉ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ
ﺣﻘﻮﻕ ﺍﳋﺎﺿﻊ ﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻟﻠﻨﻔﻊ ﺍﻟﻌﺎﻡ
ﻻ ﺷك ﻓﻲ أن اﻟﻣﺣﻛوم ﻋﻠﻳﻪ ﺷﺧص ﻳراد ﺗﻘﻳﻳد ﺣرﻳﺗﻪ ﻓﻲ إطﺎر ﺣﻛم ﻗﺿﺎﺋﻲ ﻗﺎﺑﻝ ﻟﻠﺗﻧﻔﻳذ،
وﻫو ﻣﻌرض ﻷن ﺗﺳﻘط ﻋﻧﻪ ﺑﻌض ﺣﻘوﻗﻪ ،وﻓﻲ إطﺎر ﻣﺎ ﻳﺳﺗﺣدث ﻣن أﺳﺎﻟﻳب وطرق ﻋﻘﺎﺑﻳﺔ
ﻳﺣﺗﺎج اﻟﻣرء إﻟﻰ اﻟﺗﻣﻌن ﻣن ﺟدﻳد ﺑﻣﺎ ﻛﺳﺑﺗﻪ واﺳﺗﻌﺎدﺗﻪ اﻟﺑﺷرﻳﺔ ﻣن ﺣﻘوق إﻧﺳﺎﻧﻳﺔ وﻣﺑﺎدئ
دﺳﺗورﻳﺔ ،وﻻ رﻳب ﻓﻲ أن ﺑداﺋﻝ اﻟﻌﻘﺎب ﺗﺳﺗوﺟب اﻟﻣزﻳد ﻣن ﻫذا ،ﻟﻛوﻧﻬﺎ ﺛﻣرة ﻟﻠﺗﻐﻳﻳر اﻟﺣﺎﺻﻝ
ﻓﻲ أﻧﻣﺎط اﻟﺗﻔﻛﻳر واﻟﺗطﺑﻳق اﻟﺗﻘﻠﻳدﻳﺔ ،واﻟﺗﻐﻳﻳر ﻣن ﺳﻧن اﻟﻛون وﻗد ﺗﺳﺎرﻋت وﺗﻳرﺗﻪ ﻓﻲ اﻟﻌﻘود
اﻷﺧﻳرة ﺑﻔﻌﻝ ﻋواﻣﻝ ﻛﺛﻳرة وﻣﺗﻌددة.
واﻟﻌﻣﻝ ﻛﻣﺎ ﻫو ﻣﻌروف ﺣق ﻟﻛﻝ ﻣن ﻳﻘدر ﻋﻠﻳﻪ ،ﺟﺎء ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة  ٥٥ﻣن اﻟدﺳﺗور

اﻟﺟزاﺋري ﻟﺳﻧﺔ ) :١٩٩٦ﻟﻛﻝ اﻟﻣواطﻧﻳن اﻟﺣق ﻓﻲ اﻟﻌﻣﻝ ،وﻳﺿﻣن اﻟﻘﺎﻧون ﻓﻲ أﺛﻧﺎء اﻟﻌﻣﻝ

اﻟﺣق ﻓﻲ اﻟﺣﻣﺎﻳﺔ واﻷﻣن واﻟﻧظﺎﻓﺔ( ،ﻛﻣﺎ أﻛد اﻹﻋﻼن اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ ﻟﺣﻘوق اﻹﻧﺳﺎن ﻟﺳﻧﺔ ١٩٤٨
ﻋﻠﻰ اﻟﺣق ﻓﻲ اﻟﻌﻣﻝ وﻓﻲ ﺣرﻳﺔ اﺧﺗﻳﺎرﻩ وﺑﺷروط ﻋﻣﻝ ﻋﺎدﻟﺔ وﻣرﺿﻳﺔ وﻓﻲ اﻟﺣﻣﺎﻳﺔ ﻣن
) (٢٥ﺷﻛﻠت ﻣﺛﻝ ﻫذﻩ اﻷﻓﻌﺎﻝ ﻓﻳﻣﺎ ﺑﻌد ﺟراﺋم دوﻟﻳﺔ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻧﺻوص اﻟدوﻟﻳﺔ .ﺗراﺟﻊ ﻋﻠﻰ ﺳﺑﻳﻝ اﻟﻣﺛﺎﻝ اﻟﻔﻘرة )/١و(
ﻣن اﻟﻣﺎدة  ٧واﻟﻔﻘرة /٢أ ٢/ﻣن اﻟﻣﺎدة  ٨ﻣن اﻟﻧظﺎم اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﻳﺔ اﻟدوﻟﻳﺔ .ﻋﺑد اﻟﻔﺗﺎح ﺑﻳوﻣﻲ
ﺣﺟﺎزي ،اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﻳﺔ اﻟدوﻟﻳﺔ ،دار اﻟﻔﻛر اﻟﺟﺎﻣﻌﻲ ،اﻹﺳﻛﻧدرﻳﺔ ،٢٠٠٤ ،ص.٦٩٣

(26) http://en.Wikipedia. Org/miki/Penal_ labour

]ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﺴﺎﺑﻌﺔ ﻭﺍﻟﻌﺸﺮﻭﻥ[ ]ﺍﻟﻌﺪﺩ ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ ﻭﺍﻟﺨﻤﺴﻮﻥ -ﺫﻭ ﺍﻟﺤﺠﺔ  ١٤٣٤ﺃﻛﺘﻮﺑﺮ [٢٠١٣
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]ﻋﻘوﺑﺔ اﻟﻌﻣﻝ ﻟﻠﻧﻔﻊ اﻟﻌﺎم ﻓﻲ اﻟﺗﺷرﻳﻊ اﻟﺟزاﺋري[
)(٢٧

اﻟﺑطﺎﻟﺔ ،واﻟﺣق ﻓﻲ ﻣﻛﺎﻓﺄة ﻋﺎدﻟﺔ وﻣرﺿﻳﺔ ﻟﺿﻣﺎن اﻟﻌﻳش اﻟﻛرﻳم ﻟﻠﻔرد وﻷﺳرﺗﻪ.

ﻋﻠﻰ أن اﻟﺣق ﻓﻲ اﺧﺗﻳﺎر اﻟﻌﻣﻝ اﻟﻣﻘﺻود ﺑﺎﻟﻧﺻوص اﻟﺳﺎﻟﻔﺔ ﻳﻛون ﻟﻣن ﻳﺗﻣﺗﻊ ﺑﺎﻟﺣرﻳﺔ
ﻻﻣن ﻓﻘدﻫﺎ أو ﻗﻳدت ﺑﺣﻛم ﺟزاﺋﻲ ،ﻓﺎﻷﺧﻳر ﻗد ﻓﻘد ﺣق اﻻﺧﺗﻳﺎر ،ورﻏم ﻫذا أﻋطﺎﻩ اﻟﻣﺷرع ﻓﻲ
اﻟﻣﺎدة  ٥ﻣﻛرر  ١ﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﻌﻘوﺑﺎت ﺣق ﻗﺑوﻝ أو رﻓض اﻟﻌﻣﻝ ﻟﻠﻧﻔﻊ اﻟﻌﺎم

L’information de

 son droit de l’accepter ou de la refuserوﻳﺑدو أن اﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋري أراد ﺗﺟﻧب اﻟﻣوﻗف اﻟذي
ﻳﺗﻘﺎطﻊ واﻟﻌﻣﻝ اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ .وﻻ ﻧﺳﺗﺑﻌد أن ﻳﺗﻌﺎرض اﻟﺣق ﻓﻲ اﻟﻘﺑوﻝ أو اﻟرﻓض ﻣﻊ ﻣﺗطﻠﺑﺎت
اﻹﺻﻼح ٕواﻋﺎدة اﻹدﻣﺎج ،ﻓﺈذا ﻣﺎ ﻛﺎن اﻟﻌﻣﻝ ﻟﻠﻧﻔﻊ اﻟﻌﺎم ﻫو اﻷﻓﺿﻝ ﻟﻠﻣﺣﻛوم ﻋﻠﻳﻪ وﻟﻠﻣﺟﺗﻣﻊ،

ﻓﻛﻳف ﻧﺳﻣﺢ ﻟﻪ أن ﻳﺳﻳر ﻋﻛس ذﻟك وﻫو ﻣن أﺳﺎء ﻟﻧﻔﺳﻪ وﻟﻠﻣﺟﺗﻣﻊ؟ وﻳﺑدو أن طﺑﻳﻌﺔ اﻟﻌﻣﻝ

ﺗﺄﺑﻰ أن ﻳؤدى دون رﻏﺑﺔ ﻣن اﻟﻘﺎﺋم ﺑﻪٕ ،واﻻ ﻟم ﻳﺣﻘق اﻟﺷﻲء اﻟﻛﺛﻳر ﻣﻣﺎ ﻳراد ﻣﻧﻪ .وﻗد ﺗﺣﺳب
ﻟﻸﻣر واﺿﻊ اﻟﻣﻧﺷور رﻗم  ٢ﻟﺳﻧﺔ  ٢٠٠٩اﻟﺻﺎدر ﻋن وزﻳر اﻟﻌدﻝ ،وﻣﻣﺎ ﺟﺎء ﻓﻳﻪ):ﺛﺎﻧﻳﺎ... :
وﻳﻔﺗرض ﻫﻧﺎ أن ﻳﻛون اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻗد ﺗوﻗﻊ ﺧﻼﻝ اﻟﻣداوﻟﺔ ﻓرﺿﻳﺔ ﻗﺑوﻝ اﻟﻣﺣﻛوم ﻋﻠﻳﻪ ﺑﺎﻟﻌﻘوﺑﺔ
اﻟﺑدﻳﻠﺔ( ،وذﻟك ﻟﻛﻲ ﻻ ﻳﺟﺎﺑﻪ ﻋرض اﻟﻘﺎﺿﻲ ﺑرﻓض اﻟﻣﺣﻛوم ﻋﻠﻳﻪ ،وﻣن اﻟﻧﺎدر أن ﻳرﻓض
اﻷﺧﻳر اﻟﺑدﻳﻝ اﻟﻌﻘﺎﺑﻲ.
وﺑﻬذا ﻳﻛون اﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋري ﻗد أﻗر ﺑﺄن اﻟﺣق ﻓﻲ ﻗﺑوﻝ اﻟﻌﻣﻝ ﺑدﻳﻼً ﻟﻠﺣﺑس ﻳﻧﺳﺟم ﻣﻊ

اﻹﺻﻼح اﻟﻣﻧﺷود ،وﻓﻲ ﻛﻝ اﻷﺣواﻝ ﻻ ﻳﻣﻛن أن ﻳﻛون اﻟﻌﻣﻝ ﻟﻠﻧﻔﻊ اﻟﻌﺎم ﻣن أﻋﻣﺎﻝ اﻟﺳﺧرة

ٕوان ﺟﺎء ﻣﺷروطﺎ ودون ﻣﻘﺎﺑﻝ ،ﻛﻣﺎ أﻧﻪ ﻟﻳس ﺑﻌﻣﻝ ﻗﺳري ،ﻓﻘد وﻟﻰ ﻋﻬد اﻟرق واﻟﻌﺑودﻳﺔ إﻟﻰ

ﺣﻳث ﻻ رﺟﻌﺔ ،وﻻ ﻳﻣﻛن ﺗﺑرﻳرﻩ اﻟﻳوم ﻻ ﺑﺎﻟﺟرﻳﻣﺔ وﻻ ﺑﺳواﻫﺎ ،وﻷﺟﻝ اﻹﺻﻼح واﻟﺗﺄﻫﻳﻝ ﻻﺑد أن
ﺗﻘرب ظروف اﻟﻌﻣﻝ ﻟﻠﻧﻔﻊ اﻟﻌﺎم ﻣن ظروف وأﺣواﻝ اﻟﻌﻣﻝ اﻟﻌﺎدي.

)(٢٨

) (٢٧اﻟﻣﺎدة  ٢٣ﻣن اﻹﻋﻼن اﻟﻣذﻛور ،ﻛﻣﺎ أﻛد ذات اﻟﻧص ﻋﻠﻰ اﻟﺣق اﻟﻧﻘﺎﺑﻲ واﻟذي ﻻ ﻳﻣﻧﺢ ﻋﺎدة ﻟﻠﻣﺳﺗﻔﻳدﻳن
ﻣن اﻟﻌﻣﻝ ﻟﻠﻧﻔﻊ اﻟﻌﺎم .ﻳﻣﻛن ﻣراﺟﻌﺔ اﻟﻣواد  ٨ ،٧ ،٦ﻣن اﻟﻌﻬد اﻟدوﻟﻲ اﻟﺧﺎص ﺑﺎﻟﺣﻘوق اﻻﻗﺗﺻﺎدﻳﺔ
واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ واﻟﺛﻘﺎﻓﻳﺔ ﻟﺳﻧﺔ .١٩٦٦
) (٢٨أﺧذ ﻗﺎﻧون اﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻟﻔرﻧﺳﻲ ﺑﻧﻔس اﻟﻣﻔﻬوم ،ﺣﻳث ﺣﺎء ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة  ١٣١ـ  ٨ﻣﻧﻪ:
La peine de travail d’intérêt général ne peut être prononcée contre le prévenu qui la refuse ou qui
n’est pas présent à l’audience.

١٠٤
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???????? ??????? ?? ????? ????? ????? ????? Shehab:

]د .ﺑﺎﺳم ﺷﻬﺎب[

وﻧذﻛر ﺑﺄن إرادة اﻟﻣﺣﻛوم ﻋﻠﻳﻪ ﻓﻲ اﺧﺗﻳﺎر اﻟﻌﻣﻝ ﻟﻳﺳت ﺣرة ،ﻷﻧﻬﺎ ﻣﺣﺻورة ﺑﻳن ﻛﻝ ﻣن
اﻟﻌﻣﻝ واﻟﺣﺑس ،وﻫو ﻣن وﺿﻊ ﻧﻔﺳﻪ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺣﻳز اﻟﺿﻳق ،ﻛﻣﺎ أن وﺟودﻩ ﻓﻳﻪ ﻫو ﺑﺎﻟﻧﺗﻳﺟﺔ
ﻣؤﻗت واﺳﺗﺛﻧﺎﺋﻲ وﻳﺧدم ﺻﺎﻟﺣﻪ وﺻﺎﻟﺢ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ،وﻟو ﺣﺻﻝ أن ﻧزﻝ ﺑﺎﻟﻌﻣﻝ ﻋن ﻣﻛﺎﻧﺗﻪ

اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ اﻟﻣﻌﻬودة ﻓذﻟك أﻣر طﺑﻳﻌﻲ وﻣﻘﺑوﻝ وﻻ ﻳﻣس ﺑﺄي ﺣق إﻧﺳﺎﻧﻲ؛ ﺣﻳث ﻻﻳﻧﺑﻐﻲ
ﻧﺳﻳﺎن أن ﻣن ﻳﻌﻣﻝ ﺑﺻﺣﺑﺔ اﻟﻣﺣﻛوم ﻋﻠﻳﻪ أﻧﺎس ﺷرﻓﺎء ﻳﻛدﺣون ﻷﺟﻝ اﻟﺣﺻوﻝ ﻋﻠﻰ ﻟﻘﻣﺔ
اﻟﻌﻳش وﻻ ﻳرﺗﻛﺑون اﻟﺟراﺋم وﻳﺗوﺳﻠون ﺑﺣﻠوﻝ ﺗﻧﺎﺳﺑﻬم وﻳرﻓﺿون ﻏﻳرﻫﺎ .وﻻ ﻳﺧﻔﻰ ﻋﻠﻰ أﺣد أن
اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻳراﻗب ﺑدﻗﺔ ،وﻛﻝ ﺗﺳﺎﻫﻝ ﻣﻊ اﻟﻣﺟرم ﺑدرﺟﺔ ﻏﻳر ﻣﻘﺑوﻟﺔ ﻳﻌطﻲ ﻧﺗﺎﺋﺞ ﻋﻛﺳﻳﺔ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ
)(٢٩

ﻟﻔرص اﻟﺣد ﻣن اﻹﺟرام.

إن اﺧﺗﻳﺎر اﻟﻌﻣﻝ ﻣن ﻋدﻣﻪ ﻻ ﻳﻌﻧﻲ اﺧﺗﻳﺎر اﻟﻣﺣﻛوم ﻋﻠﻳﻪ ﻟﻧوع اﻟﻌﻣﻝ ﻛذﻟك ،ﺟﺎء ﻓﻲ
اﻟﻔﻘرة )ﺧﺎﻣﺳﺎ( ـ /١أ ﻣن اﻟﻣﻧﺷور اﻟوزاري ﺳﺎﻟف اﻟذﻛر) :وﺑﻌد أن ﻳﻛون ﻗد ﻛون أي ﻗﺎﺿﻲ
ﺗطﺑﻳق اﻟﻌﻘوﺑﺎت ،ﻓﻛرة ﻋن ﺷﺧﺻﻳﺔ اﻟﻣﻌﻧﻲ وﻣؤﻫﻼﺗﻪ ،ﻳﺧﺗﺎر ﻟﻪ ﻋﻣﻼ ﻣن ﺑﻳن اﻟﻣﻧﺎﺻب
اﻟﻣﻌروﺿﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻼءم ﻣﻊ ﻗدراﺗﻪ واﻟﺗﻲ ﺳﺗﺳﺎﻫم ﻓﻲ اﻧدﻣﺎﺟﻪ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ دون اﻟﺗﺄﺛﻳر ﻋﻠﻰ
اﻟﺳﻳر اﻟﻌﺎدي ﻟﺣﻳﺎﺗﻪ اﻟﻣﻬﻧﻳﺔ واﻟﻌﺎﺋﻠﻳﺔ( .وﻻ ﻳﺗطﺎﺑق ﻫذا اﻟﻧص ﻣﻊ اﻟﻘواﻋد اﻟدوﻟﻳﺔ اﻟداﻋﻳﺔ إﻟﻰ
ﻣﻧﺢ اﻟﻣﺣﻛوم ﻋﻠﻳﻪ ﺣرﻳﺔ اﺧﺗﻳﺎر اﻟﻌﻣﻝ اﻟذي ﻳرﻏب ﻓﻲ أداﺋﻪ ،ﻓﻲ ﺣدود اﻟﺗوﺟﻳﻪ اﻟﻣﻬﻧﻲ واﻹدارة
)(٣٠

اﻟﻌﻘﺎﺑﻳﺔ واﻟﻧظﺎم اﻟﺗﺄدﻳﺑﻲ اﻟﻌﻘﺎﺑﻲ.

ﻣﻊ اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ أن اﻟﻣﻘﺻود ﺑﺎﻟﻧص اﻷﺧﻳر ﺑﺻورة أﻛﺑر

ﻫو اﻟﻌﻣﻝ اﻟﻌﻘﺎﺑﻲ ﺑﺷﻛﻠﻪ اﻟﻣﻌروف واﻟﻣطﺑق ﻋﻠﻰ ﻣن ﻗﺿوا ﻓﺗرة ﻣن ﻣدة ﻣﺣﻛوﻣﻳﺗﻬم؛ ذﻟك ﻷن
اﻟﻘواﻋد اﻟدوﻟﻳﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﻌﻣﻝ اﻟﻣﺣﻛوم ﻋﻠﻳﻬم ﺗﻌﺎﻟﺞ ﻣن ﺣﻳث اﻷﺻﻝ أوﺿﺎع اﻟﺳﺟﻧﺎء ،وﻫﻲ
) (٢٩ﺣذرت اﻻﺗﻔﺎﻗﻳﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟرق اﻟﻣوﻗﻌﺔ ﻓﻲ ﺟﻧﻳف ﺑﺗﺄرﻳﺦ  ١٩٢٦/٩/٢٥ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة  ٥ﻣﻧﻬﺎ ﻣن ﺧطورة
اﻟﻌﻣﻝ اﻟﻘﺳري وﻋﻣﻝ اﻟﺳﺧرة وﻣﺎ ﻳﻧﺟر ﻋﻧﻪ ﻣن ﻧﺗﺎﺋﺞ ﺧطﻳرة ،وﻣن أن ﻳﺗﺣوﻝ أي ﻣﻧﻬﻣﺎ ﻣﺎ ﻳﻣﺎﺛﻝ ظروف
اﻟرق ،وﻣﻊ ﻫذا ﻓﻘد ﺳﻣﺣت ذات اﻟﻣﺎدة ﺑﺎﻟﻌﻣﻝ اﻟﻘﺳري وﻋﻣﻝ اﻟﺳﺧرة ﻓﻲ ظروف اﺳﺗﺛﻧﺎﺋﻳﺔ وﺗﺣت ﻣﺳؤوﻟﻳﺔ
اﻟﺳﻠطﺎت اﻟﻣرﻛزﻳﺔ ،وﺑﺄن ﻳﻛون ﻟﻘﺎء أﺟر ﻣﻧﺎﺳب ،ﻋﻠﻰ أﻻ ﻳﺟﺑر اﻟﻌﺎﻣﻝ ﻋﻠﻰ اﻟرﺣﻳﻝ ﻋن ﻣﻛﺎن ﻋﻣﻠﻪ
اﻟﻣﻌﺗﺎد.
) (٣٠اﻟﺗوﺻﻳﺔ اﻷوﻟﻰ ﻟﻣؤﺗﻣر ﻻﻫﺎي ﻟﺳﻧﺔ  .١٩٥٠وﺟﺎء ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻋدة  ٨٩ﻣن ﻗواﻋد اﻟﺣد اﻷدﻧﻰ ﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ
اﻟﻣﺳﺟوﻧﻳن ﻟﺳﻧﺔ ) :١٩٥٥ﻳﺟب أن ﻳﻣﻛن اﻟﺳﺟﻳن داﺋﻣﺎ ﻣن اﻟﻌﻣﻝ دون أن ﻳﺟﺑر ﻋﻠﻳﻪ ،ﻓﺈذا اﺧﺗﺎر أن
أﺟر ﻣﻘﺎﺑﻝ ذﻟك(.
ﻳﻌﻣﻝ ﻳﺟب أن ﻳﻠﻘﻰ اً
]ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﺴﺎﺑﻌﺔ ﻭﺍﻟﻌﺸﺮﻭﻥ[ ]ﺍﻟﻌﺪﺩ ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ ﻭﺍﻟﺨﻤﺴﻮﻥ -ﺫﻭ ﺍﻟﺤﺠﺔ  ١٤٣٤ﺃﻛﺘﻮﺑﺮ [٢٠١٣

19

١٠٥

Published by Scholarworks@UAEU, 2013

Journal Sharia and Law, Vol. 2013, No. 56 [2013], Art. 2

]ﻋﻘوﺑﺔ اﻟﻌﻣﻝ ﻟﻠﻧﻔﻊ اﻟﻌﺎم ﻓﻲ اﻟﺗﺷرﻳﻊ اﻟﺟزاﺋري[

ﻗد وﺿﻌت ﻗﺑﻝ أن ﺗرﺳﺦ اﻟﻘﻧﺎﻋﺔ ﺑﺎﻟﻌﻣﻝ ﻟﻠﻧﻔﻊ اﻟﻌﺎم .وﻧود اﻟﺗﻧوﻳﻪ ﻫﻧﺎ إﻟﻰ أن اﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋري

ﻟم ﻳﻛن ﻳرﻏب ﻓﻲ إﻋطﺎء ﺣﻘﻳن ﻟﻠﻣﺣﻛوم ﻋﻠﻳﻪ ﻓﻲ آن ﻣﻌﺎ :ﺣق اﻟﻘﺑوﻝ ﺑﺎﻟﻌﻣﻝ ،وﺣق اﺧﺗﻳﺎر
ﻧوع اﻟﻌﻣﻝ ،ﻓﺣﺟب اﻷﺧﻳر ﻋﻧﻪ ﺣرﺻﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﺣﻘﻳق أﻫداف اﻟﻌﻣﻝ ﻟﻠﻧﻔﻊ اﻟﻌﺎم.

وﻧود اﻹﺷﺎرة ﻛذﻟك إﻟﻰ أن إﻋطﺎء ﻗﺎﺿﻲ ﺗطﺑﻳق اﻟﻌﻘوﺑﺎت إﻣﻛﺎﻧﻳﺔ اﺧﺗﻳﺎر ﻧوع اﻟﻌﻣﻝ
ﻳﻧﺳﺟم ﻣﻊ ﺗﻛﻳﻳف اﻟﻌﻣﻝ ﻟﻠﻧﻔﻊ اﻟﻌﺎم ﻛﺑدﻳﻝ ﻟﻠﺣﺑس وﻣرﺗﺑط ﺑﺗﻧﻔﻳذﻩ ،واﻟﻘﺿﺎء ﻫو اﻟذي ﻳﺧﺗﺎر
ﻧوع اﻟﻌﻘوﺑﺔ ﻋﻧد اﻟﺣﻛم واﻷﻣر ﻳﺗﻌﻠق ﺑﺗﻔرﻳد اﻟﻌﻘﺎب ،واﻟﺗﻔرﻳد ﻳﻣﻛن أن ﻳﻛون ﻓﻲ اﻟﺗﻧﻔﻳذ وﻻ
)(٣١

ﻳﻣﻛن ﻗﺻرﻩ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻘدﻳر ﻓﻘط.

ﻛﻣﺎ ﻧﻧوﻩ إﻟﻰ أن ﺣق اﺧﺗﻳﺎر اﻟﻌﻣﻝ ﻳﻌزز ﺑﺣق آﺧر ﻳﺗﻣﺛﻝ

ﻓﻲ ﺗﻧﺑﻳﻪ اﻟﻣﺣﻛوم ﻋﻠﻳﻪ إﻟﻰ ﻣﺎ ﺳوف ﻳﻠﺣق ﺑﻪ إذا ﻣﺎ ﻓرط ﺑﺎﻟﻌﻣﻝ ﻟﻠﻧﻔﻊ اﻟﻌﺎم ،وﻻ ﻳﻣﺛﻝ ﻫذا
اﻟﺗﻧﺑﻳﻪ ﻣن وﺟﻬﺔ ﻧظرﻧﺎ اﻋﺗراﻓﺎ ﻣن اﻟﻣﺷرع ﺑﻘﺻور أﺳﺎﻟﻳب اﻟﻌﻠم ﺑﺎﻟﺗﺷرﻳﻊ ﺑﺎﻟﻧظر ﻟﻛﺛﺎﻓﺔ ﻣﺎ
ﻳﺻدر ﻣن ﺗﺷرﻳﻌﺎت ،ﺑﻘدر ﻣﺎ ﻳﺟﺳد ﺣرﺻﻪ ﻋﻠﻰ ﺗﺣﻘﻳق أﻏراض اﻟﻌﻘﺎب اﻟﺑدﻳﻝ ،ﻓﺈذا ﻛﺎن ﻗد
ﺗﺟﺎوز اﻷﺻﻝ إﻟﻰ ﺑدﻳﻠﻪ ﺛم ﻗﺿﻰ اﻟﺟﻬﻝ ورﺑﻣﺎ اﻟﺗﻧﺎﺳﻲ ﻋﻠﻰ اﻷﺧﻳر ﻓﺳوف ﻧﻛﺛر دون ﻣﺑرر
ﻣن ﻓرص ﻋدم اﻹﺻﻼح واﻟﺗﺄﻫﻳﻝ ٕواﺿﺎﻋﺔ اﻟﺟﻬد واﻟوﻗت واﻟﻣﺎﻝ.
أﻣﺎ ﻋن اﻟﺣق ﻓﻲ اﻷﺟر ﻓﻘد ﺣرم اﻟﻣﺷرع اﻟﻣﺷﻣوﻝ ﺑﺎﻟﻌﻣﻝ ﻟﻠﻧﻔﻊ اﻟﻌﺎم ﻣﻧﻪ ﺑﺧﻼف اﻟﺣق
)(٣٢

ﻓﻲ اﻟوﻗﺎﻳﺔ اﻟﺻﺣﻳﺔ واﻷﻣن وطب اﻟﻌﻣﻝ واﻟﺿﻣﺎن اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ.

واﻟﺣق ﻓﻲ اﻷﺟر ﺛﺎﺑت ﻓﻲ

ﻼ
ﺗﺷرﻳﻌﺎت اﻟﻌﻣﻝ ،ﻓﻠﻠﻌﺎﻣﻝ )اﻟﺣق ﻓﻲ أﺟر ﻣﻘﺎﺑﻝ اﻟﻌﻣﻝ اﻟﻣؤدى وﻳﺗﻘﺎﺿﻰ ﺑﻣوﺟﺑﻪ ﻣرﺗﺑﺎ أو دﺧ ً
ﻳﺗﻧﺎﺳب ﻣﻊ ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻌﻣﻝ(.

)(٣٣

وأﻛدت ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺎواة ﻓﻲ اﻷﺟور وﻋدم اﻟﺗﻣﻳﻳز ﺑﻳن اﻷﻓراد ﺷراﺋﻊ

(31) Art 5 2 – Le condamné est averti qu’en cas de violation des obligations résultant de
l’exécution de la peine de travail d’intérêt général, la peine à laquelle a été substitué le travail
d’intérêt général sera exécutée à son encontre.

وﻳﻘﺎﻝ ﺑﺄن اﻟﺗﻔرﻳد ﻓﻲ اﻟﻘرن  ١٩ﻛﺎن ﻣﺟرد رﺧﺻﺔ ﺑﻳد اﻟﻘﺎﺿﻲ ،واﻛﺗﺳﻰ ﺑﻣرور اﻟزﻣن اﻟطﺎﺑﻊ اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ
اﻟﻣﻠزم ،ﺣﻳث ﺗﺧطﻰ اﻟﺗﻘدﻳر ﺳﻣﺎت اﻟﺳﻠوك اﻹﺟراﻣﻲ إﻟﻰ ﺣﻳث دواﻓﻊ وﺳﻠوك اﻟﻔﺎﻋﻝ ﻗﺑﻝ وﺑﻌد اﻟﺟرﻳﻣﺔ
وﺣﺎﻟﺗﻪ اﻟﺷﺧﺻﻳﺔ وﺑﻳﺋﺗﻪ .ﻣﺎرك أﻧﺳﻝ ،ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق ،ص.١٩٢
) (٣٢اﻟﻣواد  ٥ﻣﻛرر  ١و ٥ﻣﻛرر  ٥ﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﻌﻘوﺑﺎت.
) (٣٣اﻟﻣﺎدة  ٨٠ﻣن اﻟﻘﺎﻧون  ١١/٩٠اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﻌﻼﻗﺎت اﻟﻌﻣﻝ .وﺑﺷﺄن ﺗﺣدﻳد ﻣﻔﻬوم اﻟﻌﻣﺎﻝ اﻷﺟراء ﺗراﺟﻊ اﻟﻣﺎدة ٢
ﻣن ذات اﻟﻘﺎﻧون.
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]د .ﺑﺎﺳم ﺷﻬﺎب[
)(٣٤

ﺣﻘوق اﻹﻧﺳﺎن.

ﻼ
وﻣﺎ ﻧﺻت ﻋﻠﻳﻪ ﺗﻠك اﻟﺷراﺋﻊ ﻻ ﻳﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﻌﻣﻝ ﻟﻠﻧﻔﻊ اﻟﻌﺎم ﻟﻛوﻧﻪ ﻋﻣ ً

اﺳﺗﺛﻧﺎﺋﻳﺎ ،ﻛﻣﺎ أن اﻟﻘوﻝ ﺑﺎﻷﺟر ﻻ ﻳﻧﺳﺟم ﻣﻊ أﻫداف اﻟﻌﻣﻝ اﻟﻣذﻛور ﻣن إﺻﻼح وﺗﺄﻫﻳﻝ
ٕواﻋﺎدة اﻹدﻣﺎج.
وﻟﻠﺗذﻛﻳر ،ﻓﺈن اﻟﻧﺻوص اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺣﻘوق اﻹﻧﺳﺎن ﻻ ﺗﻌﺎرض اﻋﺗﻣﺎد اﻷﺷﻐﺎﻝ اﻟﺷﺎﻗﺔ

ﻋﻘوﺑﺔ ﻗﺎﻧوﻧﻳﺔ ﻣﻔروﺿﺔ ﻣن ﺟﻬﺔ ﻗﺿﺎﺋﻳﺔ ،وﻻ اﻷﻋﻣﺎﻝ ﻏﻳر اﻟﻣﻘﺻودة اﻟﺗﻲ ﺗﻔرض ﻋﻠﻰ
اﻟﺷﺧص اﻟﻣﻔرج ﻋﻧﻪ ﺑﺷروط ،وﻣﺛﻝ ذﻟك اﻟﺧدﻣﺔ ذات اﻟطﺎﺑﻊ اﻟﻌﺳﻛري أو أي ﺧدﻣﺔ ﻗوﻣﻳﺔ
ﻳﻔرﺿﻬﺎ اﻟﻘﺎﻧون ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺷﻣوﻟﻳن ﺑﺎﻻﺳﺗﻧﻛﺎف اﻟﺿﻣﻳري ،وﻣﺎ ﻳﻔرض ﻣن ﺧدﻣﺎت ﻋﻧد اﻷزﻣﺎت
)(٣٥

أو أﻳﺔ أﻋﻣﺎﻝ أو ﺧدﻣﺎت ﺗﻧظﻣﻬﺎ اﻻﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﻣدﻧﻳﺔ اﻟﻌﺎدﻳﺔ.

وﻣﺛﻝ ﻫذﻩ اﻷﻋﻣﺎﻝ اﻟﺗﻲ ﻏﺎب

اﻟﻌﻣﻝ ﻟﻠﻧﻔﻊ اﻟﻌﺎم ﻋﻧﻬﺎ ﺗﻘدم دون ﻣﻘﺎﺑﻝ ،وﻻ ﻳﻧﺳﺟم ﺗﻘﺎﺿﻲ اﻷﺟر ﻣﻊ ظروف ﺗﻘدﻳﻣﻬﺎ وﻻ ﻣﻊ
)(٣٦

أﻫداﻓﻬﺎ ،وﻟﻛن ﻻ ﻳوﺟد ﻣﺎ ﻳﻣﻧﻊ اﻟدوﻟﺔ ﻣن أن ﺗﻘدم ﻣﻘﺎﺑﻼً وﻟو ﺑﺳﻳط ًﺎ ﻣﻬﻣﺎ ﻛﺎﻧت ﺗﺳﻣﻳﺗﻪ.
)(٣٧

ﻣﺛﻠﻣﺎ ﻻ ﻳوﺟد ﻣﺎ ﻳﻣﻧﻌﻬﺎ ﻣن أن ﺗﻘرر ﻣﻛﺎﻓﺄة ﻟﻠﺧﺎﺿﻊ ﻟﻠﻌﻣﻝ ﻟﻠﻧﻔﻊ اﻟﻌﺎم.

وأﻗر اﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋري ﻟﻠﻣﺣﻛوم ﻋﻠﻳﻪ اﻟﺣق ﻓﻲ اﻟﺿﻣﺎن اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ،ﻛﻣﺎ ﺳﺑﻘت اﻹﺷﺎرة
إﻟﻰ ذﻟك ـ وﻳﻌد اﻟﺿﻣﺎن اﻟﻣذﻛور ﻣن ﺟﻣﻠﺔ اﻟﺣﻘوق اﻟﺗﻲ ﻟﻺﻧﺳﺎن ،ﻳﺳﺗﻔﻳد ﻣﻧﻪ ﻟﻣﺟرد ﻛوﻧﻪ
)(٣٨

ﻋﺿوا ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ.

وﻫذا اﻟﺣق ﻳﺗﺄﺛر ﺑﻌواﻣﻝ ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ اﻗﺗﺻﺎدﻳﺔ واﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ وﺳﻳﺎﺳﻳﺔ،

وﺑﻌض اﻟﺑﻠدان ﻗطﻌت ﺷوطﺎً ﺑﻌﻳداً ﻓﻲ ﺗﺣﻘﻳق اﻟﻌداﻟﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ .وﻫو :أي اﻟﺣق ﻓﻲ اﻟﺿﻣﺎن
اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ،ﻳﺗﻌﻠق ﺑﺷﺧص اﻹﻧﺳﺎن ﻻ ﺑﺣرﻳﺗﻪ .ﻣن أﺟﻝ ﻫذا ﻻ ﻳﻣﻛن ﺣرﻣﺎن اﻟﻣﺣﻛوم ﻋﻠﻳﻪ

)(٣٤
)(٣٥
)(٣٦
)(٣٧

اﻟﻣﺎدة  ٢/٢٣ﻣن اﻹﻋﻼن اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ ﻟﺣﻘوق اﻹﻧﺳﺎن  ،واﻟﻣﺎدة /٧أ ـ  ١ﻣن اﻟﻌﻬد اﻟدوﻟﻲ اﻟﺧﺎص ﺑﺎﻟﺣﻘوق
اﻻﻗﺗﺻﺎدﻳﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ واﻟﺛﻘﺎﻓﻳﺔ.
اﻟﻣﺎدة  / ٨ب ،ج ﻣن اﻟﻌﻬد اﻟدوﻟﻲ اﻟﺧﺎص ﺑﺎﻟﺣﻘوق اﻟﻣدﻧﻳﺔ واﻟﺳﻳﺎﺳﻳﺔ.
ﺗﻌد إﻳطﺎﻟﻳﺎ ﻣن اﻟدوﻝ اﻟﺗﻲ ﻟﻬﺎ ﻗﺎﻧون ﺧﺎص ﺑﺗﻧظﻳم أﺟر اﻟﻣﺳﺎﺟﻳن ﻟﻘﺎء ﻣﺎ ﻳﻘوﻣون ﺑﻪ ﻣن ﻋﻣﻝ ،وﻫو
اﻟﻘﺎﻧون رﻗم  ٣٤٥ﻟﺳﻧﺔ  .١٩٧٥رﻣﺳﻳس ﺑﻬﻧﺎم ،اﻟﻛﻔﺎح ﺿد اﻹﺟرام ،ﻣﻧﺷﺄة اﻟﻣﻌﺎرف ،اﻹﺳﻛﻧدرﻳﺔ،١٩٩٦ ،
ص.٢٢٦
وﻓﻘﺎ ﻟﻘﺎﻧون اﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻹﻣﺎراﺗﻲ ﻓﺈن اﻟﺧﺎﺿﻊ ﻟﻠﻌﻣﻝ ﻳﺗﻘﺎﺿﻰ رﺑﻊ اﻷﺟر اﻟﻣﻘرر ﻟﻧظﻳرﻩ اﻟﻌﺎﻣﻝ ﻏﻳر اﻟﻣﺣﻛوم
ﻋﻠﻳﻪ .اﻟﻣواد  ١٢٠و  ١١٠ﻣﻧﻪ.

Art. 5 bis5 – Le travail d’intérêt général est soumis aux dispositions législations et réglementaires relatives à
l’hygiène à la sécurité à la médecine du travail et à la sécurité sociale.

)(38

اﻧظر ﻛذﻟك :اﻟﻣﺎدة  ٢٢ﻣن اﻹﻋﻼن اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ ﻟﺣﻘوق اﻹﻧﺳﺎن ،واﻟﻣﺎدة  ٩ﻣن اﻟﻌﻬد اﻟدوﻟﻲ اﻟﺧﺎص ﺑﺎﻟﺣﻘوق
اﻻﻗﺗﺻﺎدﻳﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ واﻟﺛﻘﺎﻓﻳﺔ.
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]ﻋﻘوﺑﺔ اﻟﻌﻣﻝ ﻟﻠﻧﻔﻊ اﻟﻌﺎم ﻓﻲ اﻟﺗﺷرﻳﻊ اﻟﺟزاﺋري[

ﻣﻧﻪ ﻻﺳﻳﻣﺎ ﺣﻳن ﻳﻛون أداء اﻟﻌﻣﻝ ﻟﻠﺻﺎﻟﺢ اﻟﻌﺎمٕ ،وان ﻛﺎن ﻧظﻳر ﻋﻘوﺑﺔ ﻓرﺿت ﺑﻣﻧﺎﺳﺑﺔ

ارﺗﻛﺎﺑﻪ ﻟﺟرﻳﻣﺔ ﻣﺎ.

ﻛﻣﺎ أﻋطﻲ اﻟﺧﺎﺿﻊ ﻟﻠﻌﻣﻝ ﻟﻠﻧﻔﻊ اﻟﻌﺎم اﻟﺣق ﻓﻲ اﻟوﻗﺎﻳﺔ اﻟﺻﺣﻳﺔ واﻷﻣن وطب اﻟﻌﻣﻝ،
وﻗد ﺟﺎء اﻟﺗﺄﻛﻳد ﻋﻠﻳﻪ ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة  ٤ﻣن اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺟزاﺋري رﻗم  ٨٣ـ  ١٣اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺣوادث اﻟﻌﻣﻝ
واﻷﻣراض اﻟﻣﻬﻧﻳﺔ ،ﺣﻳث ﻗﺎﻝ اﻟﻣﺷرع) :ﻳﺳﺗﻔﻳد ﻣن أﺣﻛﺎم ﻫذا اﻟﻘﺎﻧون اﻷﺷﺧﺎص اﻟﺗﺎﻟﻲ ذﻛرﻫم:
 ٥ـ اﻟﻣﺳﺟوﻧون اﻟذﻳن ﻳؤدون ﻋﻣﻼ ﻓﻲ أﺛﻧﺎء ﺗﻧﻔﻳذ ﻋﻘوﺑﺔ ﺟزاﺋﻳﺔ( .وﻣن اﻷﻫداف اﻟﻣﻌﻠﻧﺔ
ﻟﻠﺗﺷرﻳﻊ اﻟﻣذﻛور ﺗﺄﺳﻳس ﻧظﺎم وﺣﻳد ﻟﺣوادث اﻟﻌﻣﻝ واﻷﻣراض اﻟﻣﻬﻧﻳﺔ ،وﻫو ﻳﺳري ﻋﻠﻰ ﺣوادث
اﻟﻌﻣﻝ واﻷﻣراض اﻟﻣﻬﻧﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﻳﺗﻌرض ﻟﻬﺎ اﻟﻌﺎﻣﻝ أﻳﺎ ﻛﺎﻧت طﺑﻳﻌﺔ اﻟﻘطﺎع اﻟذي ﻳﻧﺗﻣﻲ
)(٣٩

إﻟﻳﻪ.

وﺗﺣدث اﻟﻣﺷرع ﻋن اﻟﻣﺳﺟون ﻻ ﻋن اﻟﻣﺳﺗﻔﻳد ﻣن ﻧظﺎم اﻟﻌﻣﻝ ﻟﻠﻧﻔﻊ اﻟﻌﺎم ،ﻓﺎﻷﺧﻳر

ﺣدﻳث اﻟﻌﻬد؛ ﺣﻳث دﺧﻝ ﺣﻳز اﻟﺗﺷرﻳﻊ ﻓﻲ ﻣطﻠﻊ ﻋﺎم  ،٢٠٠٩واﻷﻫم ﻫﻧﺎ ﻫو ﺣرص اﻟﻣﺷرع
ﻋﻠﻰ وﺣدة اﻟﻘواﻋد اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟوﻗﺎﻳﺔ اﻟﺻﺣﻳﺔ واﻷﻣن وطب اﻟﻌﻣﻝ ،ﻣﻊ اﻟرﻏﺑﺔ ﻓﻲ ﺗﻌﻣﻳم ﺗﻠك
اﻟﻘواﻋد ﻋﻠﻰ ﻛﻝ اﻟﻧﺷﺎطﺎت أﻳﺎ ﻛﺎن اﻟﻘطﺎع اﻟذي ﻳﺿﻣﻬﺎ أو ﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﻣﻣﺎرﺳﺗﻬﺎ ،وذﻟك دون ﺷك
)(٤٠

ﻳﺳﺎﻋد ﻋﻠﻰ ﺗطﺑﻳق ﻣﺎ أﻗرﻩ ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة ) (٥ﻣﻛرر ) (٥ﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﻌﻘوﺑﺎت.

وأﻓﺎد اﻟﻣﺷرع ﻓﻲ ﻗﺎﻧون اﻟﺗﺄﻣﻳﻧﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ رﻗم  ٨٣ـ ١١ذوي اﻟﺳﺟﻳن اﻟذي ﻳﻘوم ﺑﻌﻣﻝ

ﻓﻲ أﺛﻧﺎء ﺗﻧﻔﻳذ ﻋﻘوﺑﺔ ﺟزاﺋﻳﺔ ﻣن اﻷداءات اﻟﻌﻳﻧﻳﺔ ﻟﻠﺗﺄﻣﻳن ﻋﻠﻰ اﻟﻣرض ورأﺳﻣﺎﻝ اﻟوﻓﺎة ،وﺣدد

اﻟﻘﺎﻧون ﻣﺿﻣون ﺗﻠك اﻷداءات ﺑﺟﻣﻠﺔ ﻣﺻﺎرﻳف ﺗﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﻌﻼج واﻟﺟراﺣﺔ واﻷدوﻳﺔ واﻹﻗﺎﻣﺔ

) (٣٩اﻟﻣﺎدﺗﺎن  ١و  ٢ﻣن اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣذﻛور.
) (٤٠أﻗر اﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋري ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة  ١٦٠ﻣن ﻗﺎﻧون ﺗﻧظﻳم اﻟﺳﺟون ،ﺑﺈﻓﺎدة اﻟﺳﺟﻳن اﻟﻌﺎﻣﻝ ﻣن ﻛﻝ اﻟﻘواﻋد
اﻟواردة ﻓﻲ ﺗﺷرﻳﻊ اﻟﻌﻣﻝ واﻟﺣﻣﺎﻳﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ إﻻ ﻣﺎ ﻛﺎن ﻣﻧﻬﺎ ﻣﺗﻌﺎرﺿﺎ ووﺿﻌﻪ ﻛﻣﺣﺑوس .واﻟﺣﻘوق =
=اﻷﺳﺎﺳﻳﺔ ﻟﻠﻌﺎﻣﻝ وﻓق اﻟﻣﺎدة  ٥ﻣن ﻗﺎﻧون  ١١/٩٠اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﻌﻼﻗﺎت اﻟﻌﻣﻝ ﻫﻲ) :ﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟﺣق اﻟﻧﻘﺎﺑﻲ...
اﻟﺗﻔﺎوض اﻟﺟﻣﺎﻋﻲ ...اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﻬﻳﺋﺔ اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ ...اﻟﺿﻣﺎن اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ واﻟﺗﻘﺎﻋد ...اﻟوﻗﺎﻳﺔ اﻟﺻﺣﻳﺔ
واﻷﻣن وطب اﻟﻌﻣﻝ ...اﻟراﺣﺔ ...اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﻓﻲ اﻟوﻗﺎﻳﺔ ﻣن ﻧزاﻋﺎت اﻟﻌﻣﻝ وﺗﺳوﻳﺗﻬﺎ ...اﻟﻠﺟوء إﻟﻰ
اﻹﺿراب( .وﻫﻧﺎك ﺣﻘوق أﺧرى ﻟﻠﻌﻣﺎﻝ أﻗﻝ ﻣﻧزﻟﺔ ﺗﺗﻣﺛﻝ ﻓﻲ) :اﻟﺗﺷﻐﻳﻝ اﻟﻔﻌﻠﻲ ...اﺣﺗرام اﻟﺳﻼﻣﺔ اﻟﺑدﻧﻳﺔ
واﻟﻣﻌﻧوﻳﺔ وﻛراﻣﺗﻬم ...اﻟﺣﻣﺎﻳﺔ ﻣن أي ﺗﻣﻳﻳز ﻟﺷﻐﻝ ﻣﻧﺻب ﻋﻣﻝ ﻏﻳر اﻟﻣﻧﺻب اﻟﻘﺎﺋم ﻋﻠﻰ أﻫﻠﻳﺗﻬم
واﺳﺗﺣﻘﺎﻗﻬم ...اﻟﺗﻛوﻳن اﻟﻣﻬﻧﻲ واﻟﺗرﻗﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻣﻝ ....اﻟدﻓﻊ اﻟﻣﻧﺗظم ﻟﻸﺟر اﻟﻣﺳﺗﺣق ...اﻟﺧدﻣﺎت
اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ .ـ ﻛﻝ اﻟﻣﻧﺎﻓﻊ اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﻌﻘد اﻟﻌﻣﻝ ارﺗﺑﺎطﺎ ﻧوﻋﻳﺎ( .اﻟﻣﺎدة  ٦ﻣن اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺳﺎﻟف.
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]ﻣﺠﻠﺔ ﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﻭﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ[

]ﻛﻠﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ – ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ[
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]د .ﺑﺎﺳم ﺷﻬﺎب[

ﺑﺎﻟﻣﺳﺗﺷﻔﻰ واﻟﻔﺣوص اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ وﻋﻼج اﻷﺳﻧﺎن واﺳﺗﺧﻼﻓﻬﺎ اﻻﺻطﻧﺎﻋﻲ واﻟﻧظﺎرات اﻟطﺑﻳﺔ

واﻟﻌﻼج ﺑﺎﻟﻣﻳﺎﻩ واﻷﺟﻬزة واﻷﻋﺿﺎء اﻻﺻطﻧﺎﻋﻳﺔ واﻟﺟﺑﺎرة اﻟﻔﻛﻳﺔ واﻟوﺟﻬﻳﺔ ٕواﻋﺎدة اﻟﺗدرﻳب

اﻟوظﻳﻔﻲ ﻟﻸﻋﺿﺎء ٕواﻋﺎدة اﻟﺗﺄﻫﻳﻝ اﻟﻣﻬﻧﻲ واﻟﻧﻘﻝ ﺑﺳﻳﺎرات اﻟطوارئ ،واﻟﺗﺧطﻳط اﻟﻌﺎﺋﻠﻲ ،وﺗرك
اﻟﺑﺎب ﻣﻔﺗوﺣﺎ ﻟﻠﺗﻧظﻳم ﻹﺗﻣﺎم ﺗﻠك اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ (٤١).واﻟﻣﻼﺣظﺔ اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﺗﻧطﺑق ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻟﻘﺎﻧون اﻟذي

ﻗﻳد ﺣﻛﻣﻪ ﺑﺎﻟﺳﺟﻳن رﻏم أن اﻟﻌﻣﻝ ﻟﻠﻧﻔﻊ اﻟﻌﺎم ﻳﺗﻌﻠق ﺑﺑدﻳﻝ ﺗﺎم ﻟﻠﻌﻘوﺑﺔ ،ﺣﻳث ﻳﺧﻠﻊ اﻟﻘﺿﺎء

ﺑﺣﻛﻣﻪ ﻋن اﻟﻣﺣﻛوم ﻋﻠﻳﻪ ﺻﻔﺔ اﻟﺳﺟﻳن ﻟﺗﺣﻝ ﻣﺣﻠﻬﺎ ﻋﺑﺎرة اﻟﻣﺳﺗﻔﻳد ﻣن اﻟﻌﻣﻝ اﻟﻣذﻛور أو

اﻟﻣﻌﻧﻲ ﺑﺄﻣرﻩ .ﻛﻣﺎ ﻧﻧوﻩ ﻟﻠﻣرﺳوم رﻗم  ٨٥ـ  ٣٤اﻟﻣﺣدد ﻻﺷﺗراﻛﺎت اﻟﺿﻣﺎن اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ،واﻟذي

ﻻ ﻳﻣﻛن اﻟﻌﻣﻝ ﺑﺣﻛﻣﻪ إﻻ ﺑطرﻳق اﻟﻘﻳﺎس ﻟﻛوﻧﻪ ﻻ ﻳﺷﻳر إﻻ إﻟﻰ اﻟﺳﺟﻳن اﻟﻣﺷﻣوﻝ ﺑﺎﻟﻌﻣﻝ
اﻟﻌﻘﺎﺑﻲ ،واﻟذي أطﻠق ﻋﻠﻳﻪ اﻟﻣﺣﺑوس اﻟذي ﻳﻘوم ﺑﻌﻣﻝ ﺷﺎق .وﻳﺟري اﻟﻌﻣﻝ اﻵن ﻓﻲ ﺻورة أن

ﺗﺗوﻟﻰ اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﺧﺎرﺟﻳﺔ ﻹدارة اﻟﺳﺟون إﺷﻌﺎر ﺻﻧدوق اﻟﺗﺄﻣﻳﻧﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ ﺧﻼﻝ اﻷﻳﺎم

اﻟﻌﺷرة اﻷوﻟﻰ ﻋﻠﻰ اﻟﺷروع ﺑﺗطﺑﻳق ﻋﻘوﺑﺔ اﻟﻌﻣﻝ ﻟﻠﻧﻔﻊ اﻟﻌﺎم ،ﻛﻣﺎ ﺗﺷﻌرﻩ ﺑﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﻌﻣﻝ اﻟﻣذﻛور

ﻷي ﺳﺑب ﻛﺎن ،وﺗﺗوﻟﻰ ذات اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ إرﺳﺎﻝ ﺟداوﻝ أﻗﺳﺎط اﻻﺷﺗراﻛﺎت إﻟﻰ اﻟﻣدﻳرﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ
)(٤٢

ﻹدارة اﻟﺳﺟون ﻟﺗﻘوم ﺑﺗﺳدﻳدﻫﺎ.

وﺳﺑق ﻟﻠﻘواﻋد اﻟدوﻟﻳﺔ أن اﻋﺗرﻓت ﺑﺎﻟﺣﻘوق اﻟﺳﺎﻟﻔﺔ ،وأﻟزﻣت اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻌﻘﺎﺑﻳﺔ ﺑﺎﺗﺧﺎذ

ﺟﻣﻳﻊ اﻻﺣﺗﻳﺎطﺎت اﻟﻣﻘررة ﻟﺣﻣﺎﻳﺔ ﺻﺣﺔ اﻟﻌﻣﺎﻝ ﻣن ﻏﻳر اﻟﻣﺳﺟوﻧﻳن وﺗﺄﻣﻳن ﺳﻼﻣﺗﻬم ،ﻣﻊ
اﺗﺧﺎذ ﻣﺎ ﻳﻠزم ﻣن وﺳﺎﺋﻝ ﻟﺗﻌوﻳض اﻟﻣﺳﺟون ﻋن إﺻﺎﺑﺎت اﻟﻌﻣﻝ اﻟﺗﻲ ﻳﺗﻌرض ﻟﻬﺎ ،ﺑﻣﺎ ﻓﻲ
)(٤٣

ذﻟك أﻣراض اﻟﻣﻬﻧﺔ وﺑﻧﻔس اﻟﺷروط اﻟﻣﻘررة ﻟﻠﻌﺎﻣﻝ اﻟﺣر.

) (٤١اﻟﻣﺎدﺗﺎن  ٦٨و  ٨ﻣن اﻟﻘﺎﻧون أﻋﻼﻩ .وﻓﻲ اﻟﻣﺎدة  ٤٧ﻣﻧﻪ ﻗﺎﻝ اﻟﻣﺷرع) :ﻳﺳﺗﻬدف اﻟﺗﺄﻣﻳن ﻋﻠﻰ اﻟوﻓﺎة إﻓﺎدة
ذوي ﺣﻘوق اﻟﻣؤﻣن ﻟﻪ اﻟﻣﺗوﻓﻰ اﻟﻣﻌرﻓﻳن ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة  ٦٧أدﻧﺎﻩ ﻣن ﻣﻧﺣﺔ اﻟوﻓﺎة( .ﺛم ذﻛر ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة  ٦٧ذوي
اﻟﺣﻘوق ﻣن زوج وأوﻻد وأﺻوﻝ.

) (٤٢ﻻ ﻳﻣﻛن أن ﺗﻛون اﻟﻣذﻛرة اﻟﺻﺎدرة ﻋن اﻟﻣدﻳر اﻟﻌﺎم ﻹدارة اﻟﺳﺟون واﻟﻣؤرﺧﺔ ﻓﻲ ٢٠٠٩/٨/٣٠
واﻟﻣﺗﺿﻣﻧﺔ آﻟﻳﺎت اﻟﻘﻳﺎم ﺑﺈﺟراءات اﻟﺗﺄﻣﻳن ﻟﻠﻣﺷﻣوﻟﻳن ﺑﺎﻟﻌﻣﻝ ﻟﻠﻧﻔﻊ اﻟﻌﺎم ﺑدﻳﻼ ﻟﻠﻧﺻوص
اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ اﻟﺿﺎﻣﻧﺔ ﻟﺣﻘوق اﻟﻔﺋﺔ اﻟﺳﺎﻟﻔﺔ؛ ﺣﻳث ﻳﺣﺗﺎج اﻷﻣر إﻟﻰ ﺗدﺧﻝ ﺗﺷرﻳﻌﻲ.

) (٤٣اﻟﻘﺎﻋدة  ٧٤ﻣن ﻗواﻋد اﻟﺣد اﻷدﻧﻰ ﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﻣﺳﺟوﻧﻳن .وﺑﺧﺻوص ﺳﺎﻋﺎت اﻟﻌﻣﻝ واﻟراﺣﺔ اﻷﺳﺑوﻋﻳﺔ
واﻟوﻗت اﻟﻼزم ﻟﻠﺗﻌﻠﻳم واﻷﻧﺷطﺔ اﻷﺧرى ،ﺗراﺟﻊ اﻟﻘﺎﻋدة  ٧٥ﻣن ﺗﻠك اﻟﻘواﻋد .ﻛﻣﺎ ﺟﺎء ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻋدة  ٧٤ﻣن
ﻧظﺎم اﻟﺳﺟون اﻷردﻧﻲ رﻗم  ١ﻟﺳﻧﺔ  ١) : ١٩٥٥ـ ﺟﻣﻳﻊ اﻻﺣﺗﻳﺎطﺎت اﻟﻣﻘررة ﻟﺣﻣﺎﻳﺔ ﺳﻼﻣﺔ وﺻﺣﺔ اﻟﻌﻣﺎﻝ
ﻳﺟب ﻣراﻋﺎﺗﻬﺎ ﺑﺎﻟﻣﺛﻝ داﺧﻝ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ٢ .ـ ﻳﺟب اﺗﺧﺎذ اﻟوﺳﺎﺋﻝ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺗﻌوﻳض اﻟﻣﺳﺟوﻧﻳن ﻋن ﺣوادث
اﻟﻌﻣﻝ ،ﺑﻣﺎ ﻓﻳﻬﺎ أﻣراض اﻟﻣﻬﻧﺔ ،طﺑﻘﺎ ﻟﻧﻔس اﻟﺷروط اﻟﺗﻲ ﻳﻘررﻫﺎ اﻟﻘﺎﻧون ﻟﻠﻌﻣﺎﻝ اﻷﺣرار(.
]ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﺴﺎﺑﻌﺔ ﻭﺍﻟﻌﺸﺮﻭﻥ[ ]ﺍﻟﻌﺪﺩ ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ ﻭﺍﻟﺨﻤﺴﻮﻥ -ﺫﻭ ﺍﻟﺤﺠﺔ  ١٤٣٤ﺃﻛﺘﻮﺑﺮ [٢٠١٣
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]ﻋﻘوﺑﺔ اﻟﻌﻣﻝ ﻟﻠﻧﻔﻊ اﻟﻌﺎم ﻓﻲ اﻟﺗﺷرﻳﻊ اﻟﺟزاﺋري[

وﺑﻣﻘﺎﺑﻝ اﻟﺣﻘوق اﻟﺳﺎﻟﻔﺔ ﻧﺟد اﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﻣﺣﻛوم ﻋﻠﻳﻪ  ،Obligations du condamnéإذ

ﻳﻧﺑﻐﻲ ﻋﻠﻳﻪ اﻻﺳﺗﺟﺎﺑﺔ ﻟﻼﺳﺗدﻋﺎءات اﻟﻣوﺟﻬﺔ إﻟﻳﻪ ،واﻹدﻻء ﺑﺎﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺻﺣﻳﺣﺔ ،واﻟﺗﻘﻳد
ﺑﺷروط وﻣﺳﺗﻠزﻣﺎت اﻟﻌﻣﻝ وﻣﺗطﻠﺑﺎﺗﻪ وﻋدم اﻟﺗﻐﻳب دون ﻋذر .وﻓﻲ ظﻝ اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻔرﻧﺳﻲ ﻳﻧﺑﻐﻲ
ﻋﻠﻳﻪ اﻻﺳﺗﺟﺎﺑﺔ ﻟطرق اﻟﻣراﻗﺑﺔ ،وأن ﻳرد ﺑﺎﻹﻳﺟﺎب ﻋﻠﻰ اﺳﺗدﻋﺎءات اﻟﻘﺎﺿﻲ أو اﻟﻌﻣﻳﻝ اﻟﻣﻛﻠف
ﺑﺎﻟﻣراﻗﺑﺔ  ،l’agent de probationﻛﻣﺎ ﻳﻘﻊ ﻋﻠﻳﻪ إﻋﻼم اﻟﺟﻬﺎت اﻟﻣﺳؤوﻟﺔ ﻋن أي ﺗﻐﻳﻳر ﻓﻲ
أوﻗﺎت ﻋﻣﻠﻪ أو اﻻرﺗﺑﺎطﺎت اﻟﺧﺎرﺟﻳﺔ أو ﺗﻐﻳﻳر ﻣﻛﺎن اﻹﻗﺎﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﻣن ﺷﺄﻧﻬﺎ أن ﺗﻌرﻗﻝ ﺳﻳر
ﺗﻧﻔﻳذ اﻟﻌﻘوﺑﺔ ،وﻻ ﻳﻧﺗﻘﻝ إﻟﻰ داﺋرة أﺧرى إﻻ ﺑﻌد ﺣﺻوﻟﻪ ﻋﻠﻰ إذن اﻟﻘﺎﺿﻲ ،وأن ﻳطﻠﻊ اﻟﻌﻣﻳﻝ
)(٤٤

اﻟﻣﻛﻠف ﺑﺎﻟﻣراﻗﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟوﺛﺎﺋق ذات اﻟﺻﻠﺔ ﺑﺗﻧﻔﻳذ ﻋﻘوﺑﺔ اﻟﻌﻣﻝ ﻟﻠﻧﻔﻊ اﻟﻌﺎم.

ﺍﳌﻄﻠﺐ ﺍﻟﺜﺎﱐ
ﲤﻴﻴﺰ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻟﻠﻨﻔﻊ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻋﻤﺎ ﺳﻮﺍﻩ
اﻟﻌﻣﻝ ﻟﻠﻧﻔﻊ اﻟﻌﺎم ﻛﻌﻘوﺑﺔ ﺑدﻳﻠﺔ ﻋﺎﻟﺟﻪ اﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋري ﺿﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﻌﻘوﺑﺎت،
ﺑﺧﻼف وﻗف ﺗﻧﻔﻳذ اﻟﻌﻘوﺑﺔ ﻓﻘد ﻋوﻟﺞ ﻓﻲ ﻗﺎﻧون اﻹﺟراءات اﻟﺟزاﺋﻳﺔ .ﻓﻳﻣﺎ ﻋوﻟﺟت أﻧظﻣﺔ
اﻟﻌﻣﻝ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻣﺣﻛوم ﻋﻠﻳﻬم ﻣﻣن ﻳﻘﺿون ﺟزءاً ﻣن ﻣدة اﻟﻌﻘوﺑﺔ ﻓﻲ اﻟﺳﺟن وﻣن ﺛم

ﻳﻔﺎدون ﺑﺎﻟﻌﻣﻝ اﻟﻌﻘﺎﺑﻲ ﻋﻠﻰ اﺧﺗﻼﻓﻪ ﺿﻣن اﻟﻘﺎﻧون ﺗﻧظﻳم اﻟﺳﺟون ٕواﻋﺎدة اﻹدﻣﺎج
اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻟﻠﻣﺣﺑوﺳﻳن ،واﻟﻌﻣﻝ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون اﻷﺧﻳر أﻣﺎ أن ﻳﺗم داﺧﻝ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻌﻘﺎﺑﻳﺔ أو
ﺧﺎرﺟﻬﺎ.

)(٤٥

أﻣﺎ ﻋن ﻋﻘوﺑﺔ اﻟﻐراﻣﺔ اﻟﻳوﻣﻳﺔ ﻓﻠم ﻳﺗﺑﱠﻳﻧﻬﺎ اﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋري ،وﻗد آﺛرﻧﺎ اﻟﺗﻌرض

ﻟﻬﺎ ﺑﺎﻟﻧظر ﻷﻫﻣﻳﺗﻬﺎ ﻛﺑدﻳﻝ ﻋﻘﺎﺑﻲ ﻣﺎﻟﻲ.
Bernard Bouloc. Pénologie, Op.cit.p25٥.

)(44

واﻟﻣﺎدﺗﻳن  ١٣٢ـ  ٥٥و  ١٣١ـ  ٢٨ﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻟﻔرﻧﺳﻲ .وﻗد ﺣدد اﻟﻣﻧﺷور اﻟوزاري اﻟﺟزاﺋري رﻗم ٢
ﻟﺳﻧﺔ  ٢٠٠٩ﻓﻲ اﻟﻔﻘرة )ﺧﺎﻣﺳﺎ ـ / ١أ ( ﻣﻧﻪ ﻣﺿﺎﻣﻳن ﻣﻘرر اﻟوﺿﻊ اﻟذي ﻳﺻدر ﻋن ﻗﺎﺿﻲ ﺗطﺑﻳق
اﻟﻌﻘوﺑﺎت ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك ﻛﻳﻔﻳﺎت أداء اﻟﻌﻣﻝ واﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﻣﻌﻧﻲ.

) (٤٥ﺟﺎء ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة  ٩٦ﻣن ﻗﺎﻧون ﺗﻧظﻳم اﻟﺳﺟون ) :ﻓﻲ إطﺎر ﻋﻣﻠﻳﺔ اﻟﺗﻛوﻳن ﺑﻐرض ﺗﺄﻫﻳﻝ اﻟﻣﺣﺑوس
ٕواﻋﺎدة إدﻣﺎﺟﻪ ﻳﺗوﻟﻰ ﻣدﻳر اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﻌﻘﺎﺑﻳﺔ ﺑﻌد اﺳﺗطﻼع رأي ﻟﺟﻧﺔ ﺗطﺑﻳق اﻟﻌﻘوﺑﺎت إﺳﻧﺎد ﺑﻌض
اﻷﻋﻣﺎﻝ اﻟﻣﻔﻳدة ﻟﻠﻣﺣﺑوس ،ﻣﻊ واﺟب ﻣراﻋﺎﺗﻪ ﻓﻲ اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟﺻﺣﻳﺔ واﺳﺗﻌدادﻩ اﻟﺑدﻧﻲ واﻟﻧﻔﺳﻲ وﻗواﻋد
ﺣﻔظ اﻟﻧظﺎم واﻷﻣن داﺧﻝ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﻌﻘﺎﺑﻳﺔ(.
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]ﻣﺠﻠﺔ ﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﻭﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ[

]ﻛﻠﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ – ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ[
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???????? ??????? ?? ????? ????? ????? ????? Shehab:

]د .ﺑﺎﺳم ﺷﻬﺎب[

ﺳﻧﺣﺎوﻝ ﻣن ﺧﻼﻝ اﻟﻔروع اﻟﺗﺎﻟﻳﺔ اﺳﺗﻌراض اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻳن ﻛﻝ ﻣن اﻟﻌﻣﻝ ﻟﻠﻧﻔﻊ اﻟﻌﺎم
واﻷﻧظﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺧذ ﻣن اﻟﻌﻣﻝ ﺳﺑﻳﻼ ﻟﻬﺎ ،ﻋﻼوة ﻋﻠﻰ وﻗف ﺗﻧﻔﻳذ اﻟﻌﻘوﺑﺔ ،إﺿﺎﻓﺔ ﻟﻠﻐراﻣﺔ
اﻟﻳوﻣﻳﺔ اﻟﺑدﻳﻝ اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻟﻠﻌﻘوﺑﺔ اﻟﻣﻘﻳدة ﻟﻠﺣرﻳﺔ:

ﺍﻟﻔﺮﻉ ﺍﻷﻭﻝ
ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻟﻠﻨﻔﻊ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﻋﻤﻞ ﺍﻟﺴﺠﻨﺎﺀ
ﻳﺷﺑﻪ اﻟﻌﻣﻝ ﻟﻠﻧﻔﻊ اﻟﻌﺎم ﻧظﺎم اﻟﺣرﻳﺔ اﻟﻧﺻﻔﻳﺔ وﻧظﺎم اﻟورﺷﺎت اﻟﺧﺎرﺟﻳﺔ ﻣن وﺟوﻩ وﻳﺧﺗﻠف
ﻋﻧﻬﻣﺎ ﻓﻲ أﺧرى ،وﺳﻧﺗوﻟﻰ اﺳﺗﻌراض ﻧﻘﺎط اﻟﺗﺷﺎﺑﻪ وﻧﻘﺎط اﻻﺧﺗﻼف ﻛﻣﺎ ﻳﻠﻲ:

أوﻻ :وﺟوﻩ اﻟﺗﺷﺎﺑﻪ ﺑﻳن اﻟﻌﻣﻝ ﻟﻠﻧﻔﻊ اﻟﻌﺎم واﻟﺣرﻳﺔ اﻟﻧﺻﻔﻳﺔ واﻟورﺷﺎت اﻟﺧﺎرﺟﻳﺔ:
إن اﻟﻌﻣﻝ ﻟﻠﻧﻔﻊ اﻟﻌﺎم ﻏﻳر ﻣﻧﻘطﻊ اﻟﺻﻠﺔ ﺑﺎﻷﻧظﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺧﻠﻝ ﺗﻧﻔﻳذ اﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻟﺳﺎﻟﺑﺔ

ﻟﻠﺣرﻳﺔ ،وﺗﺗﻣﺛﻝ ﻧﻘﺎط اﻻﻟﺗﻘﺎء ﺑﻳن اﻟﻌﻣﻝ اﻟﻣذﻛور وﻛﻝ ﻣن اﻟﺣرﻳﺔ اﻟﻧﺻﻔﻳﺔ واﻟورﺷﺎت اﻟﺧﺎرﺟﻳﺔ
ﺑﻣﺎ ﻳﻠﻲ -١ :ﻛﻠﻬﺎ ﺗﺗﻌﻠق ﺑﻣﺣﻛوم ﻋﻠﻳﻪ وﻻ ﺗﻧﻔذ إﻻ ﺑﻌد ﺣﻛم ﻗﺿﺎﺋﻲ ﻧﻬﺎﺋﻲ ،وﻣﻘﺎﺑﻝ ﻋﻘوﺑﺔ

ﺳﺎﻟﺑﺔ ﻟﻠﺣرﻳﺔ-٢ .ـ ﻛﻠﻬﺎ ﺗﺗم ﺑﻣﻌرﻓﺔ ﻗﺎﺿﻲ ﺗطﺑﻳق اﻟﻌﻘوﺑﺎت ٕوان اﺧﺗﻠﻔت آﻟﻳﺎت ﻛﻝ ﻣﻧﻬﻣﺎ ﻋن
اﻵﺧر -٣ .ﻛﻠﻬﺎ ﺗﻌﺗﻣد ﻓﻲ ﺗﻧﻔﻳذﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺟﻬد ﺑﺷري ﻳﻘدﻣﻪ اﻟﻣﺣﻛوم ﻋﻠﻳﻪ ﻛﺷﺧص طﺑﻳﻌﻲ ﻟدى
ﺷﺧص ﻣﻌﻧويٕ ،وان اﺧﺗﻠﻔت طﺑﻳﻌﺔ اﻷﺧﻳر وطرﻳﻘﺔ اﻻﺗﻔﺎق-٤ .ـ ﻛﻠﻬﺎ ﺗﺗم ﺑﺷروط ﻗﺎﻧوﻧﻳﺔ ،ﻻ

ﻳﺳﺗﻔﻳد اﻟﻣﺣﻛوم ﻋﻠﻳﻪ ﻣن أي ﻣﻧﻬﻣﺎ ﺑﻐﻳﺎب أي ﻣن ﺗﻠك اﻟﺷروط-٥ .ﻛﻠﻬﺎ ﻳؤدى اﻟﻌﻣﻝ ﻋﻧدﻫﺎ

ﺧﺎرج اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﻌﻘﺎﺑﻳﺔ -٦ .ﻛﻠﻬﺎ ﺗﻬدف إﻟﻰ إﺻﻼح وﺗﺄﻫﻳﻝ اﻟﻣﺣﻛوم ﻋﻠﻳﻪ ٕواﻋﺎدة إدﻣﺎﺟﻪ.
 -٧ﻛﻠﻬﺎ ﻣﺣﻛوﻣﺔ ﺑﺷرط ﺟزاﺋﻲ ﻳﺗﻣﺛﻝ ﻓﻲ ﺣرﻣﺎن اﻟﻣﺷﻣوﻝ ﺑﻬﺎ ﻣن اﻻﺳﺗﻔﺎدة ﻣﻧﻬﺎ ٕواﻋﺎدﺗﻪ إﻟﻰ
ﺣﻳث ﺗﻧﻔﻳذ ﻋﻘوﺑﺔ اﻟﺣﺑس ،وﻷﺳﺑﺎب ﺗﺗﻌﻠق ﺑﺧرق اﻟﺷروط اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﻬﺎ -٨ .ﻛﻠﻬﺎ ﺗﺣدد ﺑﺄﺟﻝ
وﺗﻧﺗﻬﻲ ﺑﻧﻬﺎﻳﺗﻪٕ ،وان اﺧﺗﻠﻔت طرﻳﻘﺔ ﺣﺳﺎﺑﻪ ﺑﺎﻟﻘﻳﺎس ﻟﻠﻌﻘوﺑﺔ اﻟﺳﺎﻟﺑﺔ ﻟﻠﺣرﻳﺔ.

ﺛﺎﻧﻳﺎ :وﺟوﻩ اﻻﺧﺗﻼف ﺑﻳن اﻟﻌﻣﻝ ﻟﻠﻧﻔﻊ اﻟﻌﺎم واﻟﺣرﻳﺔ اﻟﻧﺻﻔﻳﺔ واﻟورﺷﺎت اﻟﺧﺎرﺟﻳﺔ:
رﻏم اﻟﺗﺷﺎﺑﻪ اﻟﻛﺑﻳر ﺑﻳن اﻟﻌﻣﻝ ﻟﻠﻧﻔﻊ اﻟﻌﺎم واﻷﻧظﻣﺔ اﻷﺧرى ﻋﻠﻰ ﻧﺣو ﻣﺎ ﺳﺑق ﺑﻳﺎﻧﻪ ،إﻻ
أن ﻫﻧﺎك اﺧﺗﻼﻓﺎً ﻻ ﻳﻘﻝ ﻋﻧﻪ أﻫﻣﻳﺔ ،وﺑﺎﻟﻧظر ﻻﺳﺗﻘﻼﻟﻳﺔ ﻛﻝ ﻣن اﻟﺣرﻳﺔ اﻟﻧﺻﻔﻳﺔ ﻋن اﻟورﺷﺎت
]ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﺴﺎﺑﻌﺔ ﻭﺍﻟﻌﺸﺮﻭﻥ[ ]ﺍﻟﻌﺪﺩ ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ ﻭﺍﻟﺨﻤﺴﻮﻥ -ﺫﻭ ﺍﻟﺤﺠﺔ  ١٤٣٤ﺃﻛﺘﻮﺑﺮ [٢٠١٣

25

١١١

Published by Scholarworks@UAEU, 2013

Journal Sharia and Law, Vol. 2013, No. 56 [2013], Art. 2

]ﻋﻘوﺑﺔ اﻟﻌﻣﻝ ﻟﻠﻧﻔﻊ اﻟﻌﺎم ﻓﻲ اﻟﺗﺷرﻳﻊ اﻟﺟزاﺋري[

اﻟﺧﺎرﺟﻳﺔ ،ﻓﺳﻧﺗوﻟﻰ اﻟﺗﻌرض ﻟﻧﻘﺎط اﻻﺧﺗﻼف ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻛﻝ ﻣﻧﻬﺎ ﻋن اﻟﻌﻣﻝ ﻟﻠﻧﻔﻊ اﻟﻌﺎم ،وﻋﻠﻰ

اﻟﻧﺣو اﻟﺗﺎﻟﻲ:

أ -وﺟوﻩ اﻻﺧﺗﻼف ﺑﻳن ﻛﻝ ﻣن اﻟﻌﻣﻝ ﻟﻠﻧﻔﻊ اﻟﻌﺎم وﻧظﺎم اﻟﺣرﻳﺔ اﻟﻧﺻﻔﻳﺔ:
ﺗﺗﻣﺛﻝ أوﺟﻪ اﻻﺧﺗﻼف ﺑﻳن اﻟﻌﻣﻝ ﻟﻠﻧﻔﻊ اﻟﻌﺎم واﻟﺣرﻳﺔ اﻟﻧﺻﻔﻳﺔ ﺑﻣﺎ ﻳﻠﻲ:
 .١إن ﻧظﺎم اﻟﺣرﻳﺔ اﻟﻧﺻﻔﻳﺔ ﻳﺗطﻠب ﻗﺿﺎء اﻟﻣﺣﻛوم ﻋﻠﻳﻪ ﻓﺗرة ﻣن ﻋﻘوﺑﺗﻪ ،ﻋﻠﻰ أﻻ
ﻳﺗﺟﺎوز اﻟﺑﺎﻗﻲ ﻣﻧﻬﺎ  ٢٤ﺷﻬ ار ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻣﺑﺗدأ ،وﻗﺿﺎء ﻧﺻف اﻟﻌﻘوﺑﺔ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻣن ﺳﺑق
اﻟﺣﻛم ﻋﻠﻳﻪ ﺑﻌﻘوﺑﺔ ﺳﺎﻟﺑﺔ ﻟﻠﺣرﻳﺔ ،ﻓﻳﻣﺎ ﻻ ﻳﺗطﻠب ذﻟك ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻌﻣﻝ ﻟﻠﻧﻔﻊ اﻟﻌﺎم؛ إذ ﻻ
ﻳذوق اﻟﻣﺣﻛوم ﻋﻠﻳﻪ طﻌم اﻟﺣﺑس إﻻ ﻣﺎ ﻳﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﺣﺑس اﻟﻣؤﻗت

La détention

.provisoire

 .٢إن اﻟﻣﺗﻣﺗﻊ ﺑﺎﻟﺣرﻳﺔ اﻟﻧﺻﻔﻳﺔ ﻳﻘﺿﻲ اﻟﻧﻬﺎر ﺧﺎرج اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﻌﻘﺎﺑﻳﺔ واﻟﻠﻳﻝ داﺧﻠﻬﺎ ،ﻓﻳﻣﺎ
ﻻ ﻳﻛون ﻷداء اﻟﻌﻣﻝ ﻟﻠﻧﻔﻊ اﻟﻌﺎم ﻣن ﻋﻼﻗﺔ ﺑﺎﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﻌﻘﺎﺑﻳﺔ.

 .٣إن ﻣﺿﻣون اﻟﺣرﻳﺔ اﻟﻧﺻﻔﻳﺔ ﻳﺗﺟﺎوز أداء اﻟﻌﻣﻝ اﻟﻣﻌروف إﻟﻰ ﺣﻳث اﻟﺗﻛوﻳن اﻟﻣﻬﻧﻲ
واﻟﺗﻌﻠﻳم واﻟدراﺳﺔ ،ﻓﻳﻣﺎ ﻻ ﻳﺗﻌدى ﻣﺿﻣون اﻟﻌﻣﻝ ﻟﻠﻧﻔﻊ اﻟﻌﺎم ﻣن ﺣﻳث اﻷﺻﻝ اﻟﻘﻳﺎم

ﺑﺎﻟﻌﻣﻝ اﻟﻣﺷروط.
 .٤إن اﻟﻌﻣﻝ اﻟذي ﻳؤدى ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺣرﻳﺔ اﻟﻧﺻﻔﻳﺔ ﻣﻘﺎﺑﻝ أﺟر ،وﻟﻳس ﻫﻧﺎك ﻣن أﺟر
ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻌﻣﻝ ﻟﻠﻧﻔﻊ اﻟﻌﺎم.

)(٤٦

) (٤٦إن وﺿﻊ اﻟﻣﺣﺑوس ﻓﻲ ﻧظﺎم اﻟﺣرﻳﺔ اﻟﻧﺻﻔﻳﺔ ﻳﻛون ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ ﻣﻘرر ﻳﺻدر ﻋن ﻗﺎﺿﻲ ﺗطﺑﻳق اﻟﻌﻘوﺑﺎت Le
 juge d’application des peinesﺑﻌد اﺳﺗﺷﺎرة ﻟﺟﻧﺔ ﺗطﺑﻳق اﻟﻌﻘوﺑﺎت ﻋﻠﻰ أن ﺗﺷﻌر ﺑذﻟك اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ
ﻓﻲ و ازرة اﻟﻌدﻝ ،وﻳﻠﺗزم اﻟﻣﺣﺑوس اﻟﻣﺳﺗﻔﻳد ﺑﺗﻌﻬد ﻣﻛﺗوب ﺑﺎﺣﺗرام اﻟﺷروط اﻟﺗﻲ ﻳﺿﻌﻬﺎ ﻣﻘرر اﻻﺳﺗﻔﺎدةٕ ،واذا
ﻣﺎ أﺧﻝ ﺑﺄﺣد اﻟﺷروط أﻣر ﻣدﻳر اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﺑﺈرﺟﺎﻋﻪ وﻳﺧﺑر اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻟﻳﻘرر إﻣﺎ اﻹﺑﻘﺎء ﻋﻠﻰ ﻧظﺎم اﻟﺣرﻳﺔ
اﻟﻧﺻﻔﻳﺔ أو وﻗﻔﻪ أو إﻟﻐﺎءﻩ ﺑﻌد اﺳﺗﺷﺎرة ﻟﺟﻧﺔ ﺗطﺑﻳق اﻟﻌﻘوﺑﺎت .اﻧظر اﻟﻣواد ١٠٤ :إﻟﻰ  ١٠٨ﻣن ﻗﺎﻧون
ﺗﻧظﻳم اﻟﺳﺟون ٕواﻋﺎدة اﻹدﻣﺎج اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻟﻠﻣﺣﺑوﺳﻳن.
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]ﻣﺠﻠﺔ ﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﻭﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ[

]ﻛﻠﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ – ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ[
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]د .ﺑﺎﺳم ﺷﻬﺎب[

ب -وﺟوﻩ اﻻﺧﺗﻼف ﺑﻳن اﻟﻌﻣﻝ ﻟﻠﻧﻔﻊ اﻟﻌﺎم وﻧظﺎم اﻟورﺷﺎت اﻟﺧﺎرﺟﻳﺔ:
ﺗﺗﻠﺧص أوﺟﻪ اﻟﺗﺑﺎﻳن ﺑﻳن ﻛﻝ ﻣن اﻟﻌﻣﻝ ﻟﻠﻧﻔﻊ اﻟﻌﺎم واﻟورﺷﺎت اﻟﺧﺎرﺟﻳﺔ ﺑﻣﺎ ﻳﻠﻲ-١ :إن
اﻟﻌﻣﻝ ﺑﺎﻟورﺷﺎت اﻟﺧﺎرﺟﻳﺔ ﻳﻘرر ﺑﻌد ﻗﺿﺎء اﻟﺳﺟﻳن ﻓﺗرة ﻣن اﻟﻌﻘوﺑﺔ اﻟﻣﺣﻛوم ﺑﻬﺎ ﻋﻠﻳﻪ ،ﺗﺗﻣﺛﻝ
ﻓﻲ ﺛﻠث اﻟﻌﻘوﺑﺔ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻣﺑﺗدأ وﻧﺻف اﻟﻌﻘوﺑﺔ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻣن ﺳﺑق اﻟﺣﻛم ﻋﻠﻳﻪ ﺑﻌﻘوﺑﺔ ﺳﺎﻟﺑﺔ

ﻟﻠﺣرﻳﺔ ،ﻓﻳﻣﺎ ﻻ ﻳﻘﺿﻲ اﻟﻣﺣﻛوم ﻋﻠﻳﻪ اﻟﻣﺳﺗﻔﻳد ﻣن اﻟﻌﻣﻝ ﻟﻠﻧﻔﻊ اﻟﻌﺎم ﺷﻳﺋﺎً ﻣن ﻋﻘوﺑﺔ اﻟﺣﺑس
اﻟﻣﺣﻛوم ﺑﻬﺎ ﻋﻠﻳﻪ -٢ .إن اﻟﻌﻣﻝ ﻓﻲ اﻟورﺷﺎت اﻟﺧﺎرﺟﻳﺔ ﻳؤدى ﻓﻲ ﻣؤﺳﺳﺎت ﻋﺎﻣﺔ ﻛﺄﺻﻝ أو

ﺧﺎﺻﺔ ﺗﻬدف إﻟﻰ اﻟﻧﻔﻊ اﻟﻌﺎم ،ﻓﻳﻣﺎ ﻻ ﻳؤدى اﻟﻌﻣﻝ ﻟﻠﻧﻔﻊ اﻟﻌﺎم إﻻ ﻓﻲ ﻣؤﺳﺳﺎت ﻋﺎﻣﺔ-٣.إن
اﻟوﺿﻊ ﻓﻲ اﻟورﺷﺎت اﻟﺧﺎرﺟﻳﺔ ﻗد ﻳﻛون ﻟﻠﺗﻛوﻳن ،ﻓﻳﻣﺎ ﻻ ﻳﻛون اﻟﻌﻣﻝ ﻟﻠﻧﻔﻊ اﻟﻌﺎم إﻻ ﻷداء ذﻟك
اﻟﻌﻣﻝ-٤.إن اﻟﻣﺷﻣوﻝ ﺑﻧظﺎم اﻟورﺷﺎت اﻟﺧﺎرﺟﻳﺔ أﻣﺎ أن ﻳﺑﻘﻰ ﺧﺎرج اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﻌﻘﺎﺑﻳﺔ طواﻝ ﻣدة
أداء اﻟﻌﻣﻝ أو ﻳﺗم إرﺟﺎﻋﻪ ﻣﺳﺎء ﻛﻝ ﻳوم ﺑﻌد اﻧﺗﻬﺎء اﻟﻌﻣﻝ ،ﺑﻳﻧﻣﺎ ﻻ ﻋﻼﻗﺔ ﻟﻠﻣﺷﻣوﻝ ﺑﺎﻟﻌﻣﻝ
ﻟﻠﻧﻔﻊ اﻟﻌﺎم ﺑﺎﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﻌﻘﺎﺑﻳﺔ -٥ .ﻳؤدي اﻟﻣﺣﻛوم ﻋﻠﻳﻪ اﻟﻣﺳﺗﻔﻳد ﻣن ﻧظﺎم اﻟورﺷﺎت اﻟﺧﺎرﺟﻳﺔ
ﻋﻣﻠﻪ ﺗﺣت ﺣراﺳﺔ ﻣوظﻔﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﻌﻘﺎﺑﻳﺔ ﻛﻠﻳﺎ أو ﺟزﺋﻳﺎ ،ﺑﻳﻧﻣﺎ ﻳؤدى اﻟﻌﻣﻝ ﻟﻠﻧﻔﻊ اﻟﻌﺎم دون
ﺣراﺳﺔ وﺑﻣﻌرﻓﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﺔ ورﻗﺎﺑﺔ اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ اﻟﺧﺎرﺟﻳﺔ -٦ .ﻳؤدى اﻟﻌﻣﻝ ﺑﺎﻟورﺷﺎت
اﻟﺧﺎرﺟﻳﺔ ﺟﻣﺎﻋﻳﺎ وﺿﻣن ﻓرق ،ﻓﻳﻣﺎ ﻻ ﻳﺷﺗرط ذﻟك ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻌﻣﻝ ﻟﻠﻧﻔﻊ اﻟﻌﺎم -٧ .ﻳؤدى اﻟﻌﻣﻝ
ﺑﺎﻟورﺷﺎت اﻟﺧﺎرﺟﻳﺔ ﻣﻘﺎﺑﻝ أﺟر ،وﻟﻳس اﻟﺣﺎﻝ ﻛذﻟك ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻌﻣﻝ ﻟﻠﻧﻔﻊ اﻟﻌﺎم -٨ .إن ﻧظﺎم
اﻟورﺷﺎت اﻟﺧﺎرﺟﻳﺔ ﻳﻛﻠف ﺧزﻳﻧﺔ اﻟدوﻟﺔ أﻣواﻻً ،ﺑﻳﻧﻣﺎ ﻳوﻓر اﻟﻌﻣﻝ ﻟﻠﻧﻔﻊ اﻟﻌﺎم أﻣواﻻً ﻟﺗﻠك

اﻟﺧزﻳﻧﺔ ٩.ـ إن ﻧظﺎم اﻟورﺷﺎت اﻟﺧﺎرﺟﻳﺔ ﻳﺗطﻠب ﻋﻘد اﺗﻔﺎﻗﻳﺔ Conventionﺑﻳن اﻟﺟﻬﺔ اﻟطﺎﻟﺑﺔ
)(٤٧

ﻟﻠﻌﻣﻝ واﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﻌﻘﺎﺑﻳﺔ ،ﻓﻳﻣﺎ ﻻ ﻳﺗطﻠب اﻟﻌﻣﻝ ﻟﻠﻧﻔﻊ اﻟﻌﺎم ﻣﺛﻝ ﻫذﻩ اﻻﺗﻔﺎﻗﻳﺔ.

) (٤٧اﻧظر اﻟﻣواد ١٠٠ :إﻟﻰ  ١٠٣ﻣن ﻗﺎﻧون ﺗﻧظﻳم اﻟﺳﺟون ٕواﻋﺎدة اﻹدﻣﺎج اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻟﻠﻣﺣﺑوﺳﻳن .وﻳﺗم
اﻟوﺿﻊ ﻓﻲ اﻟورﺷﺎت اﻟﺧﺎرﺟﻳﺔ ﺑﻣوﺟب ﻣﻘرر ﻳﺻدر ﻋن ﻗﺎﺿﻲ ﺗطﺑﻳق اﻟﻌﻘوﺑﺎت ،ﺑﻌد إﺷﻌﺎر اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ
اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ ﻓﻲ و ازرة اﻟﻌدﻝ .وﻫﻧﺎك ﻧظﺎم اﻟﺑﻳﺋﺔ اﻟﻣﻔﺗوﺣﺔ ،وﻳﺿم ﻣراﻛز ذات طﺎﺑﻊ ﻓﻼﺣﻲ أو ﺻﻧﺎﻋﻲ أو
ﺣرﻓﻲ أو ﺧدﻣﺎﺗﻲ أو ذات ﻣﻧﻔﻌﺔ ﻋﺎﻣﺔ ،وﺗﺗﻣﻳز ﺑﺗﺷﻐﻳﻝ ٕواﻳواء اﻟﻣﺣﺑوس ﻓﻲ ذات اﻟﻣﻛﺎن ،وﺷروط اﻟوﺿﻊ
ﻓﻳﻬﺎ ﻫﻲ ذاﺗﻬﺎ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠورﺷﺎت اﻟﺧﺎرﺟﻳﺔ ،وﻳﻣﻛن اﻟرﺟوع إﻟﻰ ﻧظﺎم اﻟﺑﻳﺋﺔ اﻟﻣﻐﻠﻘﺔ ﺑﻧﻔس اﻟﻛﻳﻔﻳﺔ اﻟﺗﻲ وﺿﻊ
ﻓﻳﻬﺎ اﻟﻣﺣﺑوس ﻓﻲ اﻟﺑﻳﺋﺔ اﻟﻣﻔﺗوﺣﺔ .اﻟﻣواد  ١٠٩إﻟﻰ  ١١١ﻣن ﻗﺎﻧون ﺗﻧظﻳم اﻟﺳﺟون ٕواﻋﺎدة اﻹدﻣﺎج
اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻟﻠﻣﺣﺑوﺳﻳن.
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]ﻋﻘوﺑﺔ اﻟﻌﻣﻝ ﻟﻠﻧﻔﻊ اﻟﻌﺎم ﻓﻲ اﻟﺗﺷرﻳﻊ اﻟﺟزاﺋري[

وأﺧﻳ ار ﻳﻣﻛن ﺗﻠﺧﻳص ﻧﻘﺎط اﻻﺧﺗﻼف ﺑﻳن ﻛﻝ ﻣن اﻟﻌﻣﻝ ﻟﻠﻧﻔﻊ اﻟﻌﺎم وﻋﻣوم اﻟﻌﻣﻝ اﻟﻌﻘﺎﺑﻲ

ﺑﻣﺎ ﻳﻠﻲ:

 .١إن اﻟﻌﻣﻝ ﻟﻠﻧﻔﻊ اﻟﻌﺎم ﻣﻌﺎﻟﺞ ﺿﻣن ﻧﺻوص ﻗﺎﻧون اﻟﻌﻘوﺑﺎت ،ﻓﻳﻣﺎ ﻋوﻟﺞ اﻟﻌﻣﻝ
اﻟﻌﻘﺎﺑﻲ ﺑﻣﻌﻧﺎﻩ اﻵﺧر وﻋﻠﻰ اﺧﺗﻼف ﺻورﻩ ﺿﻣن ﻗﺎﻧون ﺗﻧظﻳم اﻟﺳﺟون ،وﻧﺣن ﻣن
دﻋﺎة ﻣﻌﺎﻟﺟﺗﻬﻣﺎ ﺿﻣن اﻟﻘﺎﻧون اﻷﺧﻳر.
.٢

إن اﻟﻌﻣﻝ ﻟﻠﻧﻔﻊ اﻟﻌﺎم ﺑدﻳﻝ ﺗﺎم ﻟﻌﻘوﺑﺔ اﻟﺣﺑس وﻳﻧﻔذ ﻋوﺿﺎ ﻋﻧﻬﺎ وﻳﻔرض ﺑﻣﻌرﻓﺔ
ﻗﺿﺎء اﻟﺣﻛم ،وﻳﻧﻔذ ﻣن ﻗﺑﻝ ﺟﻬﺎت ﺗﻧﻔﻳذ اﻟﻌﻘوﺑﺔ ،ﻓﻳﻣﺎ ﻳﻌﺗﺑر اﻟﻌﻣﻝ اﻟﻌﻘﺎﺑﻲ ﺑوﺟﻬﻪ
اﻟﻣؤﺳﺳﺎﺗﻲ اﻟﺑدﻳﻝ اﻟﺟزﺋﻲ ﻟﻠﻌﻘوﺑﺔ اﻟﺳﺎﻟﺑﺔ ﻟﻠﺣرﻳﺔ ،ﻳﻧﻔذ ﺑﻣﻌرﻓﺔ اﻟﺟﻬﺎت اﻟﻣﻌﻧﻳﺔ
ﺑﺗﻧﻔﻳذ اﻟﻌﻘوﺑﺔ ،وﻻ ﺷﺄن ﻟﻘﺿﺎء اﻟﺣﻛم ﺑﻔرﺿﻪ.

.٣

إن اﻟﻌﻣﻝ ﻟﻠﻧﻔﻊ اﻟﻌﺎم ﻻ ﻳﻧﻔذ إﻻ ﺑﻣؤﺳﺳﺔ ﻋﺎﻣﺔ ،ﺑﻳﻧﻣﺎ ﻳﻧﻔذ اﻟﻌﻣﻝ اﻟﻌﻘﺎﺑﻲ ﺑﺻورﻩ
اﻷﺧرى ﺿﻣن ﻣؤﺳﺳﺎت ﻣن ﻫذا اﻟوﺻف أو ﻣؤﺳﺳﺎت ﺧﺎﺻﺔ ﺗرﻣﻲ إﻟﻰ اﻟﻧﻔﻊ
اﻟﻌﺎم.

.٤

إن اﻟﻌﻣﻝ ﻟﻠﻧﻔﻊ اﻟﻌﺎم ﻳﺣﺳب ﺑﺎﻟﺳﺎﻋﺎت ﻣﻘﺎﺑﻝ أﻳﺎم اﻟﺣﺑس اﻟﻣﺣﻛوم ﺑﻬﺎ ،ﺑﻳﻧﻣﺎ
ﻳﺣﺳب اﻟﻌﻣﻝ اﻟﻌﻘﺎﺑﻲ ﺑطرﻳﻘﺔ ﻣﻐﺎﻳرة وﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻣﺎ ﺗﺑﻘﻰ ﻣن اﻟﻌﻘوﺑﺔ اﻟواﺟﺑﺔ
اﻟﺗﻧﻔﻳذ.

.٥

إن اﻟﻌﻣﻝ ﻟﻠﻧﻔﻊ اﻟﻌﺎم ﻻ ﻳﺷﻣﻝ ﻣن ﻳﻘﻝ ﻋﻣرﻩ ﻋن  ١٦ﺳﻧﺔ ﺑﺧﻼف ﻏﻳرﻩ ﻣن ﺻور
)(٤٨

اﻟﻌﻣﻝ اﻟﻌﻘﺎﺑﻲ ﺣﻳث ﻳﺟﻳز اﻟﻘﺎﻧون ﺗﺷﻐﻳﻠﻪ.

) (٤٨ﺟﺎء ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة  ١٢٠ﻣن ﻗﺎﻧون ﺗﻧظﻳم اﻟﺳﺟون اﻟﺟزاﺋري ) :ﻳﻣﻛن أن ﻳﺳﻧد إﻟﻰ اﻟﺣدث اﻟﻣﺣﺑوس
ﻋﻣﻝ ﻣﻼﺋم ﺑﻐرض رﻓﻊ ﻣﺳﺗواﻩ اﻟدراﺳﻲ أو اﻟﻣﻬﻧﻲ ﻣﺎ ﻟم ﻳﺗﻌﺎرض ذﻟك ﻣﻊ ﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﺣدث وأﺣﻛﺎم
اﻟﻣﺎدة  ١٦٠ﻣن ﻫذا اﻟﻘﺎﻧون( .واﻟﻧص اﻷﺧﻳر ﻳﻘﺿﻲ ﺑﺈﻓﺎدة اﻟﻣﺣﺑوس اﻟﻣﻌﻳن ﻟﻠﻘﻳﺎم ﺑﻌﻣﻝ ﻣن
أﺣﻛﺎم ﻗﺎﻧون اﻟﻌﻣﻝ واﻟﺧدﻣﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ ،ﻣﺎ ﻟم ﻳﺗﻌﺎرض ذﻟك ﻣﻊ وﺿﻌﻪ ﻛﻣﺣﺑوس.
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]د .ﺑﺎﺳم ﺷﻬﺎب[

ﺍﻟﻔﺮﻉ ﺍﻟﺜﺎﱐ
ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻟﻠﻨﻔﻊ ﻭﻭﻗﻒ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺔ
إن ﻋﻘوﺑﺔ اﻟﻌﻣﻝ ﻟﻠﻧﻔﻊ اﻟﻌﺎم ﺑدﻳﻠﺔ ﻟﻌﻘوﺑﺔ أﺻﻠﻳﺔ ﻫﻲ ﻋﻘوﺑﺔ اﻟﺣﺑس ،وﻻ ﻳوﺟد ﻣﺎ ﻳﻣﻧﻊ ﻣن

أن ﺗﻌﺗﺑر ﻛﺑدﻳﻝ ﻟﻠوﻗف اﻟﺟزﺋﻲ ﻟﺗﻧﻔﻳذ اﻟﻌﻘوﺑﺔ .ﺟﺎء ﻓﻲ اﻟﻔﻘرة )أوﻻً( ﻣن اﻟﻣﻧﺷور رﻗم  ٢ﻟﺳﻧﺔ
 ٢٠٠٩اﻟﺻﺎدر ﻋن وزﻳر اﻟﻌدﻝ) :إذا ﻛﺎﻧت ﻋﻘوﺑﺔ اﻟﺣﺑس اﻟﻣﻧطوق ﺑﻬﺎ ﻣوﻗوﻓﺔ اﻟﻧﻔﺎذ ﺟزﺋﻳﺎ،
وﻣﺗﻰ ﺗواﻓرت اﻟﺷروط اﻟﻣذﻛورة أﻋﻼﻩ ،أي :ﺷروط اﻟﻌﻣﻝ ﻟﻠﻧﻔﻊ اﻟﻌﺎم ،ﻳﻣﻛن ﻟﻠﻘﺎﺿﻲ اﺳﺗﺑداﻝ

اﻟﺟزء اﻟﻧﺎﻓذ ﻣﻧﻬﺎ ﺑﻌﻘوﺑﺔ اﻟﻌﻣﻝ ﻟﻠﻧﻔﻊ اﻟﻌﺎم( .وﻟم ﺗرد اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ ﻣﺿﻣون اﻟﻧص اﻟﺳﺎﻟف ﻓﻲ

ﻗﺎﻧون اﻟﻌﻘوﺑﺎت ،وﻻ ﻧﻌﺗﻘد ﺑﺈﻣﻛﺎﻧﻳﺔ اﻟﻘوﻝ ﺑﻌدم ﻗﺎﻧوﻧﻳﺗﻪ ،ﻟﻛوﻧﻪ ﻗد ﺟﺎء ﻣﺗﻣﻣﺎ ﻟﻺرادة اﻟﺗﺷرﻳﻌﻳﺔ

ﻟﻠﻘﺎﻧون اﻟﻣذﻛور ،وﻻ ﺗطرح ﻣﺳﺄﻟﺔ اﻟﺗﻔﺳﻳر اﻟﺗﺷرﻳﻌﻲ ﻋﻧدﻩ ،ﻓﺎﻷﺧﻳر ﻳﺣﺗﺎج إﻟﻰ ﺗوازي اﻹرادات،
ﻛﻣﺎ أن اﻟﻧص اﻟﺗﻧظﻳﻣﻲ ﻳﺻب ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﻣطﺎف ﻓﻲ ﺻﺎﻟﺢ اﻟﻣﺣﻛوم ﻋﻠﻳﻪ ﻻ ﺿدﻩ ،وﻻ

ﻳﺗﻘﺎطﻊ ﻣﻊ اﻟﻘواﻋد اﻟﺟزاﺋﻳﺔ اﻟﺳﺎرﻳﺔ ،ﺑﻝ وﻻ ﻳوﺟد ﻧص ﻳﺗﻌﺎرض ﻣﻊ ﻣﺿﻣوﻧﻪ.

وﻋﻠﻰ ﻛﻝ ﺣﺎﻝ ﻓﺈن اﻟﻌﻣﻝ ﻟﻠﻧﻔﻊ اﻟﻌﺎم وﺑﺣﺳب ﻣﺎ ﺳﻠف ﻳﻛﻣﻝ ﻧظﺎم وﻗف ﺗﻧﻔﻳذ اﻟﻌﻘوﺑﺔ

 ،Sursisواﻷﺧﻳر ﻫو أﻳﺿﺎ ﻣن ﺑداﺋﻝ اﻟﻌﻘوﺑﺔ اﻟﺳﺎﻟﺑﺔ ﻟﻠﺣرﻳﺔ ﻟﻣﺎ ﻳﺗﻌﻠق ﺑﺷﻘﻪ اﻟﻣوﻗوف ﻻ اﻟذي

ﻳﻧﺑﻐﻲ ﺗﻧﻔﻳذﻩ ،ﻣﺎ ﻟم ﻳﺑدﻝ اﻷﺧﻳر ﺑﺎﻟﻌﻣﻝ ﻟﻠﻧﻔﻊ اﻟﻌﺎم ﺣﻳث ﺗﻛﺗﻣﻝ داﺋرة ﺑداﺋﻝ اﻟﻌﻘﺎب ،وﺑﺎﻟﻧظر
ﻟﻠﺗداﺧﻝ ﺑﻳن اﻟﻧظﺎﻣﻳن ﺗﺣﺗم ﻋﻠﻳﻧﺎ اﻟﺗﻌرض ﻟﻧﻘﺎط اﻟﺗﺷﺎﺑﻪ وﻧﻘﺎط اﻻﺧﺗﻼف ﺑﻳﻧﻬﻣﺎ ،إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ
ﻣﻌوﻗﺎت اﻟﻌﻣﻝ ﺑﻬﻣﺎ ﻣﻌﺎ.

أ ـ ﻧﻘﺎط اﻟﺗﺷﺎﺑﻪ ﺑﻳن اﻟﻌﻣﻝ ﻟﻠﻧﻔﻊ اﻟﻌﺎم ووﻗف ﺗﻧﻔﻳذ اﻟﻌﻘوﺑﺔ:
ان أﺑرز ﻧﻘﺎط اﻟﺗﺷﺎﺑﻪ أو اﻻﻟﺗﻘﺎء ﺑﻳن اﻟﻌﻣﻝ ﻟﻠﻧﻔﻊ اﻟﻌﺎم ووﻗف ﺗﻧﻔﻳذ اﻟﻌﻘوﺑﺔ ،ﻫﻲ١ :ـ

ﻛﻼﻫﻣﺎ ﻳﻘر ﺑﺣﻛم ﻗﺿﺎﺋﻲٕ ،وان ﻛﺎن اﻟﻌﻣﻝ ﻟﻠﻧﻔﻊ اﻟﻌﺎم ﻳﺗطﻠب اﻟﺣﻛم اﻟﻧﻬﺎﺋﻲ ﺑﺧﻼف وﻗف

اﻟﺗﻧﻔﻳذ ٢ .ـ ﻛﻼﻫﻣﺎ ﻳﺗطﻠب ﺗﻧﺑﻳﻪ أو إﻧذار اﻟﻣﺣﻛوم ﻋﻠﻳﻪ ﻣن ﻗﺑﻝ اﻟﺟﻬﺔ اﻟﻘﺿﺎﺋﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻧطق
ﺑﺣﻛم اﻹداﻧﺔ ،ﺑﻣﺎ ﺳﻳﺣﻝ ﺑﻪ ﻓﻳﻣﺎ ﻟو ﺧﺎﻟف ﺷروط اﻹﻓﺎدة ٣ .ـ ﻛﻼﻫﻣﺎ ﻻ ﻳﻣس ﻣﺻﺎرﻳف

اﻟدﻋوى واﻟﺗﻌوﻳﺿﺎت واﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻟﺗﻛﻣﻳﻠﻳﺔ ٤ .ـ ﻛﻼﻫﻣﺎ ﻳرﻣﻲ إﻟﻰ ﻏﺎﻳﺔ ﻣﺷﺗرﻛﺔ ﻣﻔﺎدﻫﺎ ﺗﺟﻧﻳب

]ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﺴﺎﺑﻌﺔ ﻭﺍﻟﻌﺸﺮﻭﻥ[ ]ﺍﻟﻌﺪﺩ ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ ﻭﺍﻟﺨﻤﺴﻮﻥ -ﺫﻭ ﺍﻟﺤﺠﺔ  ١٤٣٤ﺃﻛﺘﻮﺑﺮ [٢٠١٣
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]ﻋﻘوﺑﺔ اﻟﻌﻣﻝ ﻟﻠﻧﻔﻊ اﻟﻌﺎم ﻓﻲ اﻟﺗﺷرﻳﻊ اﻟﺟزاﺋري[

اﻟﻣﺣﻛوم ﻋﻠﻳﻪ ﻗﺿﺎء ﻋﻘوﺑﺔ اﻟﺣﺑس ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﻌﻘﺎﺑﻳﺔ ٥ .ـ ﻛﻼﻫﻣﺎ ﻳرﻣﻲ إﻟﻰ أﻫداف ﺑﻌﻳدة

ﺗﺗﻣﺛﻝ ﻓﻲ إﺻﻼح اﻟﻣﺣﻛوم ﻋﻠﻳﻪ ٕواﻋﺎدة إدﻣﺎﺟﻪ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ٦ .ـ ﻛﻼﻫﻣﺎ ﻳﻣﻛن أن ﻳﻧﺗﻬﻲ
ﺑﺳوق اﻟﻣﺣﻛوم ﻋﻠﻳﻪ إﻟﻰ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﻌﻘﺎﺑﻳﺔ ،وﻷﺳﺑﺎب ﻗد ﺗﺗﺑﺎﻳن ﺑﻌض اﻟﺷﻲء ٧ .ـ إن اﻟﺟﻣﻊ
ﺑﻳﻧﻬﻣﺎ وارد ﺿﻣن ﺣدود ﻣﻌﻳﻧﺔ.

)(٤٩

)(٥٠

ب ـ ﻧﻘﺎط اﻻﺧﺗﻼف ﺑﻳن اﻟﻌﻣﻝ ﻟﻠﻧﻔﻊ اﻟﻌﺎم ووﻗف ﺗﻧﻔﻳذ اﻟﻌﻘوﺑﺔ:

ﺑﺎﻟرﻏم ﻣن اﻟﺗﺷﺎﺑﻪ اﻟواﺿﺢ ﺑﻳن اﻟﻌﻣﻝ ﻟﻠﻧﻔﻊ اﻟﻌﺎم ووﻗف ﺗﻧﻔﻳذ اﻟﻌﻘوﺑﺔ ،إﻻ أن ﻫﻧﺎك أوﺟﻬﺎً

ﻋدﻳدة ﻟﻼﺧﺗﻼف ﺑﻳﻧﻬﻣﺎ ﻳﻣﻛن ﺗﻠﺧﻳﺻﻬﺎ ﺑﻣﺎ ﻳﻠﻲ ١ :ـ إن وﻗف اﻟﺗﻧﻔﻳذ ﻳﺷﻣﻝ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺣﻛم

ﺑﺎﻟﺣﺑس دون ﺗﺣدﻳد أو اﻟﻐراﻣﺔ ،ﻓﻳﻣﺎ ﺣددت ﻣدة اﻟﺣﺑس اﻟﻣﻘررة ﻗﺎﻧوﻧﺎ ﻟﻠﺟرﻳﻣﺔ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻹﻣﻛﺎﻧﻳﺔ
اﻹﻓﺎدة ﻣن اﻟﻌﻣﻝ ﻟﻠﻧﻔﻊ اﻟﻌﺎم ﺑﻣﺎ ﻻ ﻳﺗﺟﺎوز ﺛﻼث ﺳﻧوات ﺣﺑس ،واﻟﻣﻘﺿﻲ ﺑﻬﺎ ﺑﻣﺎ ﻻ ﺗﺗﻌدى

ﺳﻧﺔ واﺣدة ٢ .ـ إن وﻗف اﻟﺗﻧﻔﻳذ ﻳﻛون ﻛﻠﻳﺎ أو ﺟزﺋﻳﺎ ،وﻟﻳس اﻟﺣﺎﻝ ﻛذﻟك ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻌﻣﻝ ﻟﻠﻧﻔﻊ

اﻟﻌﺎم اﻟذي ﻻ ﻳﺟزأ ٣ .ـ إن ﻟوﻗف اﻟﺗﻧﻔﻳذ ﻣﻬﻠﺔ اﺧﺗﺑﺎر ﺗﺑﻠﻎ ﺧﻣس ﺳﻧوات ﺗﺑدأ ﻣن ﺗﺄرﻳﺦ ﺻدور
اﻟﺣﻛم ،وﻳﻧﺑﻐﻲ أﻻ ﻳﺻدر ﺑﺣق اﻟﻣﺣﻛوم ﻋﻠﻳﻪ ﺧﻼﻟﻬﺎ ﺣﻛم ﺑﻌﻘوﺑﺔ اﻟﺣﺑس أو ﻋﻘوﺑﺔ أﺷد ﻣﻧﻬﺎ
ﻋن ﺟﻧﺎﻳﺔ أو ﺟﻧﺣﺔٕ ،واﻻ ﻧﻔذت ﻋﻠﻳﻪ اﻟﻌﻘوﺑﺗﺎن ﻣﻌﺎ ،ﺑﻳﻧﻣﺎ ﻳﻧﺗﻬﻲ اﻟﻌﻣﻝ ﻟﻠﻧﻔﻊ اﻟﻌﺎم ﺑﺗﻧﻔﻳذﻩ أو
ﻟﺳﺑب آﺧر دون اﺷﺗراط ﻣدة أﺧرى ٤ (٥١).ـ ﻋﻧد وﻗف اﻟﺗﻧﻔﻳذ ﻳﻧﺑﻐﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺟﻬﺔ اﻟﻘﺿﺎﺋﻳﺔ أن
ﺗﺳﺑب ﻗ ارراﻫﺎ ﻓﺿﻼً ﻋن ﻣراﻋﺎة اﻟﺷروط اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﻪ ،ﻓﻳﻣﺎ ﻻ ﻳﺷﺗرط اﻟﺗﺳﺑﻳب ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻌﻣﻝ
ﻟﻠﻧﻔﻊ اﻟﻌﺎم ،إذ اﻛﺗﻔﻰ اﻟﻣﺷرع ﺑﺎﻟﺷروط ٥ .ـ إن وﻗف اﻟﺗﻧﻔﻳذ ﻋوﻟﺞ ﺿﻣن ﻗﺎﻧون اﻹﺟراءات

) (٤٩ﺑﺷﺄن وﻗف اﻟﺗﻧﻔﻳذ ﺗراﺟﻊ اﻟﻣواد  ٥٩٢إﻟﻰ  ٥٩٥ﻣن ﻗﺎﻧون اﻹﺟراءات اﻟﺟزاﺋﻳﺔ .وﺑﺧﺻوص اﻟﻌﻣﻝ
ﻟﻠﻧﻔﻊ اﻟﻌﺎم ﺗراﺟﻊ اﻟﻣواد  ٥ﻣﻛرر  ١إﻟﻰ  ٥ﻣﻛرر  ٦ﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﻌﻘوﺑﺎت.
) (٥٠ﺗراﺟﻊ ﺑﺷﺄن وﻗف اﻟﺗﻧﻔﻳذ اﻟﻣواد  ٥٩٢إﻟﻰ  ٥٩٥ﻣن ﻗﺎﻧون اﻹﺟراءات اﻟﺟزاﺋﻳﺔ اﻟﺟزاﺋري،
وﺑﺧﺻوص اﻟﻌﻣﻝ ﻟﻠﻧﻔﻊ اﻟﻌﺎم اﻟﻣواد  ٥ﻣﻛرر  ١إﻟﻰ  ٥ﻣﻛرر  ٦ﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﻌﻘوﺑﺎت.

) (٥١ﻟم ﻳﻧص اﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋري ﺻراﺣﺔ ﻋﻠﻰ أن ارﺗﻛﺎب ﺟرﻳﻣﺔ ﻣن ﻧوع ﻣﺎ ﺧﻼﻝ ﻣدة أداء اﻟﻌﻣﻝ ﺳﻳﻘود إﻟﻰ
إﻧﻬﺎء ﻋﻘوﺑﺔ اﻟﻌﻣﻝ ﻟﻠﻧﻔﻊ اﻟﻌﺎم ،ﻣﻛﺗﻔﻳﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة  ٥ﻣﻛرر  ٣ﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﻌﻘوﺑﺎت ﺑﺎﻟﻘوﻝ ﺑﺄن ﻗﺎﺿﻲ ﺗطﺑﻳق
اﻟﻌﻘوﺑﺎت ﻫو ﻣن ﻳﺳﻬر ﻋﻠﻰ ﺗطﺑﻳق ﻋﻘوﺑﺔ اﻟﻌﻣﻝ اﻟﻣذﻛور واﻟﻔﺻﻝ ﻓﻲ اﻹﺷﻛﺎﻻت اﻟﻧﺎﺟﻣﺔ ﻋن ذﻟك.

Le juge d’application des peines veille à l’application de la peine de travail d’intérêt général et
statue sur les difficultés qui peuvent survenir.

ﻓﻳﻣﺎ ﻛﺎن ﻳﻧﺑﻐﻲ اﻟﻧص ﻋﻠﻰ إﻧﻬﺎء ﺗﻧﻔﻳذ ﻋﻘوﺑﺔ اﻟﻌﻣﻝ ﺑﺣﻛم اﻟﻘﺎﻧون ﻋﻧد ﺛﺑوت ارﺗﻛﺎب اﻟﻣﺳﺗﻔﻳد ﻟﺟرم ﻣن ﻧوع ﻣﺎ.
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]ﻣﺠﻠﺔ ﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﻭﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ[

]ﻛﻠﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ – ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ[
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???????? ??????? ?? ????? ????? ????? ????? Shehab:

]د .ﺑﺎﺳم ﺷﻬﺎب[

اﻟﺟزاﺋﻳﺔ ،ﺑﺧﻼف اﻟﻌﻣﻝ ﻟﻠﻧﻔﻊ اﻟﻌﺎم اﻟذي ﻋوﻟﺞ ﻓﻲ ﻗﺎﻧون اﻟﻌﻘوﺑﺎت ،وﺗﺣت ﻋﻧوان " اﻟﻌﻘوﺑﺎت
اﻟﻣطﺑﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﺷﺧﺎص اﻟطﺑﻳﻌﻳﺔ"  Des peines applicables aux personnes physiquesوﻧﺣن
ﻣن دﻋﺎة إﻋﺎدة اﻟﻧظر ﻓﻲ ﺧﺎرطﺔ اﻟﺗﺷرﻳﻊ اﻟﺟزاﺋﻲ ،ﻟوﺿﻊ اﻟﻧﺻوص ﻋﻠﻰ ﺻورة ﺗﻳﺳر ﻋﻣﻠﻳﺔ

اﻟﻌودة إﻟﻳﻬﺎ وﺗطﺑﻳﻘﻬﺎ.

وﺑﻌد ﻫذا اﻟﻌرض ﻷوﺟﻪ اﻟﺗﺷﺎﺑﻪ واﻻﺧﺗﻼف ﻻﺑد ﻣن اﻟﻘوﻝ ﺑﺎن ﺷﻣوﻝ اﻟﻣﺣﻛوم ﻋﻠﻳﻪ
ﺑوﻗف اﻟﺗﻧﻔﻳذ وﺑﺎﻟﻌﻣﻝ ﻟﻠﻧﻔﻊ اﻟﻌﺎم ﻓﻲ آن ﻣﻌﺎ ﺳﻳﺟﻌﻠﻪ ﻳﺧﺿﻊ ﻟﺷروط ﻣزدوﺟﺔ ،وﻣن اﻟﻣﻔروض
أﻻ ﻳﻛون أي ﻣﻧﻬﻣﺎ ﺳﺑﺑﺎ ﻓﻲ اﻟﺣﻳﻠوﻟﺔ دون ﺗطﺑﻳق اﻟﺛﺎﻧﻲ أو ﻋرﻗﻠﺗﻪ ،وﻗد ﻳﺛﺑت اﻟواﻗﻊ ﻋدم
ﺟدوى اﻷﺧذ ﺑﺎﻟﻌﻣﻝ ﻟﻠﻧﻔﻊ اﻟﻌﺎم ﻓﻲ إﺻﻼح اﻟﻣﺣﻛوم ﻋﻠﻳﻪ ،ﻓﻠو ﺣﻛم ﻋﻠﻰ ﻣﺗﻬم ـ -ﻣﺛﻼ -ﺑﺳﺗﺔ
أﺷﻬر ﺣﺑﺳﺎً ﻧﺎﻓذاً وﺑﺛﻼﺛﺔ أﺷﻬر ﺣﺑﺳﺎً ﻣﻊ وﻗف اﻟﺗﻧﻔﻳذ ،ﺛم أﺑدﻝ اﻟﺣﺑس اﻟﻧﺎﻓذ ﺑﻌﻘوﺑﺔ اﻟﻌﻣﻝ

ﻟﻠﻧﻔﻊ اﻟﻌﺎم اﻟﺗﻲ أﺗﻣﻬﺎ اﻟﻣﺣﻛوم ﻋﻠﻳﻪ ،وارﺗﻛب ﺧﻼﻝ ﻣدة اﻻﺧﺗﺑﺎر اﻟﺑﺎﻟﻐﺔ  ٥ﺳﻧوات ﺟرﻳﻣﺔ ﻣن
اﻟﻧوع اﻟذي ﻳﻠﻐﻲ وﻗف اﻟﺗﻧﻔﻳذ ،ﺣﻳث ﺳﺗﻧﻔذ ﺑﺣﻘﻪ اﻟﻌﻘوﺑﺔ اﻟﺗﻲ أوﻗف ﺗﻧﻔﻳذﻫﺎ ﻓﻘط ،وﻳﻛﺷف
اﻟﻣﺛﺎﻝ اﻟﺳﺎﻟف ﻋن ﺣﻘﻳﻘﺔ ﻣﻔﺎدﻫﺎ أن اﻟﻌﻣﻝ ﻟﻠﻧﻔﻊ اﻟﻌﺎم ﻗد ﻳﺳﺗﻐرق اﻟﺟزء اﻷﻛﺑر ﻣن اﻟﻌﻘوﺑﺔ

اﻟﺳﺎﻟﺑﺔ ﻟﻠﺣرﻳﺔ دون أن ﻳﺣﻘق ﻧﺗﻳﺟﺔ ﻣﺎ ﺑﺎﺗﺟﺎﻩ اﻟﺗﺄﻫﻳﻝ واﻹﺻﻼح ٕواﻋﺎدة اﻹدﻣﺎج ،وﻻ ﻳﺳﺗﺑﻌد
أن ﺗرﺗﻛب اﻟﺟرﻳﻣﺔ اﻟﺟدﻳدة ﺧﻼﻝ ﻣدة ﺗﻧﻔﻳذ ﻋﻘوﺑﺔ اﻟﻌﻣﻝ ﻟﻠﻧﻔﻊ اﻟﻌﺎم ،وﻋﻧدﻫﺎ ﻳﻧﺑﻐﻲ إﻟﻐﺎء
اﻟﻌﻣﻝ ﺑﺎﻟﻧظﺎﻣﻳن ﻣﻌﺎ .وﻧﺳﺗﺑﻌد ﻣن ﺟﻬﺗﻧﺎ أن ﻳﻠﺟﺄ اﻟﻘﺿﺎء ﻟﻠﺟﻣﻊ ﺑﻳﻧﻬﻣﺎ ،وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﺳﻳﻛون ﻣن
اﻷﺳﻬﻝ ﻋﻠﻳﻪ إﻓﺎدة اﻟﻣﺣﻛوم ﻋﻠﻳﻪ ﺑواﺣد ﻣﻧﻬﻣﺎ ﺗﻼﻓﻳﺎ ﻟﻠﺗﻌﻘﻳد اﻟذي ﻳﻣﻛن أن ﻳﻘﻊ.

ﺍﻟﻔﺮﻉ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ
ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻟﻠﻨﻔﻊ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﺍﻟﻐﺮﺍﻣﺔ ﺍﻟﻴﻮﻣﻴﺔ
ﻟم ﻳﺗﺑن اﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋري ﻣﺎ ﻳﻌرف ﺑﺎﻟﻐراﻣﺔ اﻟﻳوﻣﻳﺔ Jours – amendeأو اﻟﻐراﻣﺔ اﻟﻣﻘﺳطﺔ
)(٥٢

 Amende a créditﺑﺧﻼف اﻟﻣﺷرع اﻟﻔرﻧﺳﻲ.

وﺗﻌﻧﻲ ﺗﻠك اﻟﻐراﻣﺔ ﻓرض ﻣﺑﻠﻎ إﺟﻣﺎﻟﻲ ﻋﻠﻰ

) (٥٢ﻟم ﺗﻛن ﻋﻘوﺑﺔ اﻟﻐراﻣﺔ اﻟﻳوﻣﻳﺔ ﺟدﻳدة ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺷرﻳﻊ اﻟﻔرﻧﺳﻲ ،ﻓﻘد ﻋرﻓﻬﺎ ﻷوﻝ ﻣرة ﺑﺎﻟﻘﺎﻧون اﻟﺻﺎدر ﻓﻲ ١٠
ﺟوان  ١٩٨٣ﻛﺑدﻳﻝ ﻟﻠﺣﺑس ،واﺳﺗﻘرت ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة  ٤٣ـ  ٥ﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻟﻘدﻳم ،ﺛم أﺧذ ﺑﻬﺎ ﺑﻣوﺟب
اﻟﻘﺎﻧون ﻟﺟدﻳد.
]ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﺴﺎﺑﻌﺔ ﻭﺍﻟﻌﺸﺮﻭﻥ[ ]ﺍﻟﻌﺪﺩ ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ ﻭﺍﻟﺨﻤﺴﻮﻥ -ﺫﻭ ﺍﻟﺤﺠﺔ  ١٤٣٤ﺃﻛﺘﻮﺑﺮ [٢٠١٣
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]ﻋﻘوﺑﺔ اﻟﻌﻣﻝ ﻟﻠﻧﻔﻊ اﻟﻌﺎم ﻓﻲ اﻟﺗﺷرﻳﻊ اﻟﺟزاﺋري[

اﻟﻣﺣﻛوم ﻋﻠﻳﻪ ﻳﺣدد ﻣن طرف ﻗﺎﺿﻲ اﻟﺣﻛم اﻟذي ﻳﻣﻠك ﺧﻳﺎر اﻟﻠﺟوء ﻟﻔرض اﻟﻐراﻣﺔ ،آﺧذا ﻓﻲ

اﻻﻋﺗﺑﺎر ﺟﺳﺎﻣﺔ اﻟﺟﻧﺣﺔ ودﺧﻝ اﻟﻣﺣﻛوم ﻋﻠﻳﻪ واﻷﻋﺑﺎء اﻟﺗﻲ ﻋﻠﻰ ﻛﺎﻫﻠﻪ ،وﺗﺳدد اﻟﻐراﻣﺔ
ﻟﻠﺧزﻳﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﻳوﻣﻳﺔ ﻣﻊ ﻣراﻋﺎة ﻋدد اﻷﻳﺎم واﻟﻣﺑﻠﻎ اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ ﻟﻠﻐراﻣﺔ اﻟذي ﻻ ﻳﺗﺟﺎوز
 ٢٠٠٠ﻓرﻧك ،وﻳﺣﺳب اﻟﻳوم ﺑﺎﻟﻳورو ...وﻻ ﻳﺻﺢ أن ﺗﺗﺟﺎوز أﻳﺎم ﺣﺳﺎب اﻟﻐراﻣﺔ اﻹﺟﻣﺎﻟﻳﺔ
 ٣٦٠ﻳوﻣﺎ ،وأﻗﺻﻰ ﻣﺎ ﻳﻣﻛن أن ﻳﻘﺿﻰ ﺑﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺣﻛوم ﻫو ﺣﺎﺻﻝ ﺿرب ،٣٦٠ x ٢٠٠٠
وﻳﺳﺗﺣق ﻣﺑﻠﻎ اﻟﻐراﻣﺔ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﻣدة اﻟﻣﺣﻛوم ﺑﻬﺎ ﻣﺣﺳوﺑﺔ ﺑﺎﻷﻳﺎم .وﻻ ﻳوﺟد ﻣﺎ ﻳﻣﻧﻊ ﻣن
اع طﺑﻳﺔ أو ﻋﺎﺋﻠﻳﺔ أو ﻣﻬﻧﻳﺔ أو اﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ ،وﻣن آﺛﺎر ﺗﻧﻔﻳذ
ﺗﻘﺳﻳط ﻣﺑﻠﻎ اﻟﻐراﻣﺔ اﻟﻳوﻣﻳﺔ ﻟدو ٍ

ﻋﻘوﺑﺔ اﻟﻐراﻣﺔ اﻟﻳوﻣﻳﺔ أن ﻋدم ﺗﺳدﻳدﻫﺎ ﺑﺻﻔﺔ ﻛﻠﻳﻠﺔ أو ﺟزﺋﻳﺔ ﻳﻘود إﻟﻰ ﺗﻧﻔﻳذ ﻋﻘوﺑﺔ اﻟﺣﺑس

ﺑﺣق اﻟﻣﺣﻛوم ﻋﻠﻳﻪ ﺑﺣدود ﻧﺻف ﻋدد اﻷﻳﺎم اﻟﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﻐراﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﻟم ﻳﺗم ﺗﺳدﻳدﻫﺎ ،وﻳﺷﺑﻪ ﻫذا
اﻹﺟراء اﻹﻛراﻩ اﻟﺑدﻧﻲ ٕ La contrainte par corpsوان ﻛﺎن ﻻ ﻳﺧﺿﻊ ﻟﻠﻘواﻋد اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻪ.

)(٥٣

وﺳﻧﻌﻘد ﻣن ﺟﻬﺗﻧﺎ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺳﻳطﺔ ﺑﻳن اﻟﻌﻣﻝ ﻟﻠﻧﻔﻊ اﻟﻌﺎم واﻟﻐراﻣﺔ اﻟﻳوﻣﻳﺔ ﺑﺣﺳب ﻣﺎ أﺧذ ﺑﻪ
اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻔرﻧﺳﻲ ،اﻧﺳﺟﺎﻣﺎ ﻣﻊ اﻟﻧﻬﺞ اﻟذي اﺗﺑﻌﻧﺎﻩ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺑﺣث ،وﻟﺑﻳﺎن إﻟﻰ أي ﻣدى ﻳﻣﻛن
اﻋﺗﺑﺎرﻫﻣﺎ ﺣﻠﻘﺎت ﻓﻲ ﺳﻠﺳﻠﺔ اﻟﻌﻘﺎب اﻟﺑدﻳﻝ.
أ ـ ﻧﻘﺎط اﻟﺗﺷﺎﺑﻪ ﺑﻳن اﻟﻌﻣﻝ ﻟﻠﻧﻔﻊ اﻟﻌﺎم واﻟﻐراﻣﺔ اﻟﻳوﻣﻳﺔ:
ان أوﺟﻪ اﻟﺗﺷﺎﺑﻪ ﺑﻳن اﻟﻌﻣﻝ ﻟﻠﻧﻔﻊ اﻟﻌﺎم واﻟﻐراﻣﺔ اﻟﻳوﻣﻳﺔ ﺑﺣﺳب ﻣﺎ ﺑدت ﻟﻧﺎ ﺗﺗﻣﺛﻝ ﺑﻣﺎ
ﻳﻠﻲ١ :ـ ﻛﻼﻫﻣﺎ ﺑدﻳﻝ ﻟﻌﻘوﺑﺔ اﻟﺣﺑس اﻟﻘﺻﻳر اﻟﻣدة٢ .ـ ﻛﻼﻫﻣﺎ ﻳﻔرض ﺑﻣﻌرﻓﺔ اﻟﻘﺿﺎء٣ .ـ
ﻛﻼﻫﻣﺎ ﻣﺣدد ﺑﺣدود ﻣﻌﻳﻧﺔ :ﺑﺎﻟﺳﺎﻋﺎت أو ﺑﺎﻟﻣﺑﺎﻟﻎ ،ﻛﻣﺎ أﻧﻬﻣﺎ ﻳﺣﺳﺑﺎن ﻋﻠﻰ أﺳﺎس أﻳﺎم اﻟﺣﺑس
Gabriel Roujou de Boubée, Bernard Bouloc, Jacques Frncillon, Yves Mayaud, : Code pénal
commenté, Livres I à IV, Dalloz, 1996.p41.

) (٥٣ﺗراﺟﻊ اﻟﻣواد  ١٣١ـ  ٥و ١٣١ـ  ٩و ١٣١ـ  ٢٥ﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻟﻔرﻧﺳﻲ .وﺟﺎء ﻓﻲ اﻟﻧص اﻷوﻝ:

Lorsqu’ un délit est puni d’une peine d’emprisonnement, la juridiction peut prononcer une peine de
jours – amende consistant pour le condamné à verser au Trésor une somme dont le montant global
résulte de la fixation par le juge d’une contribution quotidienne pendant un certain nombre de jours.
Le montant de chaque jour – amende est déterminé en tentant compte des ressources et des charges du
prévenu, il ne peut excéder 2000 F. Le nombré de jours – amende set déterminé en tenant compte des
circonstances de l’infraction, il ne peut excéder trois cent soixante.
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]ﻣﺠﻠﺔ ﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﻭﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ[

]ﻛﻠﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ – ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ[
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???????? ??????? ?? ????? ????? ????? ????? Shehab:

]د .ﺑﺎﺳم ﺷﻬﺎب[

اﻟﻣﺣﻛوم ﺑﻬﺎ٤ .ـ ﻛﻼﻫﻣﺎ ﻳﻬدف إﻟﻰ ﺗﺟﻧﻳب اﻟﻣﺣﻛوم ﻋﻠﻳﻪ اﻹﻳداع ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﻌﻘﺎﺑﻳﺔ وﺗﺄﻫﻳﻠﻪ
ٕواﺻﻼﺣﻪ ﺧﺎرﺟﻬﺎ٥ .ـ ﻛﻼﻫﻣﺎ ﻳﺣﻘق ﻧﻔﻌﺎً ﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﺑﻼد أو ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻝ ﻻ ﻳﺷﻛﻝ ﻋﺑﺋﺎً ﻋﻠﻰ

ﺧزﻳﻧﺔ اﻟدوﻟﺔ٦ .ـ ﻛﻼﻫﻣﺎ ﻳﻣﻛن أن ﻳﻛون ﻋﻘوﺑﺔ ﺑدﻳﻠﺔ أو ﻋﻘوﺑﺔ ﺗﻛﻣﻳﻠﻳﺔ ،واﻷﻣر داﺋﻣﺎ ﻳﺗﻌﻠق
ﺑﺎﻟﻘﺎﻧون اﻟﻔرﻧﺳﻲ.

ب ـ ﻧﻘﺎط اﻻﺧﺗﻼف ﺑﻳن اﻟﻌﻣﻝ ﻟﻠﻧﻔﻊ اﻟﻌﺎم واﻟﻐراﻣﺔ اﻟﻳوﻣﻳﺔ:
ﻟﻳس ﻣن اﻟﺻﻌب ﺑﻌد اﻟوﻗوف ﻋﻠﻰ ﻧﻘﺎط اﻟﺗﺷﺎﺑﻪ ﺑﻳن ﻛﻝ ﻣن اﻟﻌﻣﻝ ﻟﻠﻧﻔﻊ اﻟﻌﺎم واﻟﻐراﻣﺔ
اﻟﻳوﻣﻳﺔ ،إظﻬﺎر أوﺟﻪ اﻻﺧﺗﻼف ﺑﻳﻧﻬﻣﺎ ،اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻣﺛﻝ ﺑﻣﺎ ﻳﻠﻲ١ :ـ ﻋﻘوﺑﺔ اﻟﻌﻣﻝ ﻟﻠﻧﻔﻊ اﻟﻌﺎم ﺗﺗﻣﺛﻝ
ﻓﻲ أداء ﺟﻬد ،ﺑﺧﻼف ﻋﻘوﺑﺔ اﻟﻐراﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻌﻠق ﺑﺄداء ﻣﺑﺎﻟﻎ ﻣﺎﻟﻳﺔ٢ .ـ ﺷروط أداء اﻟﻌﻣﻝ
ﺗﺧﺗﻠف ﻋن ﺷروط ﺗﺣﺻﻳﻝ اﻟﻐراﻣﺔ٣ .ـ ﻻ ﻳﻣﻛن اﻟﺟﻣﻊ ﺑﻳن ﻋﻘوﺑﺔ اﻟﻌﻣﻝ ﻟﻠﻧﻔﻊ اﻟﻌﺎم وﻋﻘوﺑﺔ
اﻟﻐراﻣﺔ اﻟﻳوﻣﻳﺔ.

)(٥٤

 ٤ـ ﻻ ﻳوﺟد ﻣﺎ ﻳﻣﻧﻊ ﻣن اﻟﺟﻣﻊ ﺑﻳن ﻋﻘوﺑﺔ اﻟﻐراﻣﺔ اﻟﻳوﻣﻳﺔ ﻛﻌﻘوﺑﺔ ﺗﻛﻣﻳﻠﻳﺔ

ووﻗف اﻟﺗﻧﻔﻳذ ﻛﺑدﻳﻝ آﺧر ﻟﻠﻌﻘوﺑﺔ ،وﻛذا ﺣﺎﻟﺔ ﻣﺎ إذا ﻛﺎن ﻗد اﺳﺗﻐرق اﻟﺣﺑس اﻟﻣؤﻗت ﻣدة اﻟﺣﺑس
)(٥٥

اﻟﻣﻘﺿﻲ ﺑﻬﺎ ،وﻟﻳس اﻟﺣﺎﻝ ﻛذﻟك ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻌﻣﻝ ﻟﻠﻧﻔﻊ اﻟﻌﺎم.

٥ـ ﻋﻘوﺑﺔ اﻟﻌﻣﻝ ﻻ ﺗﺻﺢ

ﻛﺑدﻳﻝ ﻟﻠﻐراﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻳﺔ أو اﻟﻳوﻣﻳﺔ أو ﻟﻛﻠﻳﻬﻣﺎ ،واﻟﻐراﻣﺔ اﻟﻳوﻣﻳﺔ ﻟﻳس ﺑﺑدﻳﻝ ﻟﻠﻐراﻣﺔ اﻟﺗﻘﻠﻳدﻳﺔ ،وﻻ
ﻳﺻﺢ اﻟﺟﻣﻊ ﺑﻳن اﻟﻐراﻣﺗﻳن.

)(٥٦

٦ـ ﻣﺎ ﻳﺟب أن ﻳؤﺧذ ﻓﻲ اﻻﻋﺗﺑﺎر ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻌﻣﻝ ﻗدرة اﻟﻣﺣﻛوم

(54) Art – 131 – 9 : La peine de travail d’intérêt général et la peine d’amende ou de jours – amende
ne peuvent être prononcées cumulativement.

) (٥٥اﻟﻣﺎدة  ١٣١ـ  ٥ﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻟﻔرﻧﺳﻲ .وﻧﺧﺎﻟف ﻧﺣن اﻟرأي اﻟﻘﺎﺋﻝ ﺑﺄن ﺟواز اﻟﺟﻣﻊ ﺑﻳن اﻟﺣﺑس
واﻟﻐراﻣﺔ اﻟﻳوﻣﻳﺔ ،ﻳﻘﺿﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺣﻛﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﻣن أﺟﻠﻬﺎ ﺗﻘرر ﻗﺑوﻝ اﻟﻐراﻣﺔ اﻟﻳوﻣﻳﺔ ﻛﻌﻘوﺑﺔ ﺑدﻳﻠﺔ؛ ﻷن اﻟﻐراﻣﺔ
اﻟﻣذﻛورة ﻻ ﺗﻧﻔذ ﻣﻊ اﻟﺣﺑس ﻓﻲ ﻧﻔس اﻟوﻗت ،وﻻ ﺗﺗﻌدى أن ﺗﻛون ﻋﻘوﺑﺔ ﺗﻛﻣﻳﻠﻳﺔ ﺗﻌزز دور اﻟﻌﻘوﺑﺔ اﻟﺗﻲ
أوﻗف ﺗﻧﻔﻳذﻫﺎ ،أو ﺗﻠك اﻟﺗﻲ اﺳﺗﻐرﻗﻬﺎ وﻗف اﻟﺗﻧﻔﻳذ.
Dosportes.F.et Le Gunnehec .F .Le nouveau droit pénal .T.I Droit pénal général, Toisiém édition,
1996,p593.

ﺷرﻳف ﺳﻳد ﻛﺎﻣﻝ ،ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق ،ص.٦٤

Art – 131- 9 :La peine de jours – amende ne peut être prononcée cumulativement avec la
peine d’amende.

)(56

ﻳرى اﻟﺑﻌض أن ﺣﺻر ﺗطﺑﻳق ﻋﻘوﺑﺔ اﻟﻐراﻣﺔ اﻟﻳوﻣﻳﺔ ﺑﺎﻟﺟﻧﺢ اﻟﻣﻌﺎﻗب ﻋﻠﻳﻬﺎ ﺑﺎﻟﺣﺑس ﻳﻌﻧﻲ أﻧﻬﺎ ﻻ ﻳﻣﻛن أن
ﺗﻛون ﺑدﻳﻼً ﻟﻌﻘوﺑﺔ اﻟﻐراﻣﺔ.
Roure.D. Les jours – amendes. Une sanction à redéfinir, D .chron 1996.p65.

ﺷرﻳف ﺳﻳد ﻛﺎﻣﻝ ،ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق ،ص.٦٣
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]ﻋﻘوﺑﺔ اﻟﻌﻣﻝ ﻟﻠﻧﻔﻊ اﻟﻌﺎم ﻓﻲ اﻟﺗﺷرﻳﻊ اﻟﺟزاﺋري[

ﻋﻠﻳﻪ ﻋﻠﻰ أداﺋﻪ ،ﻓﻳﻣﺎ ﺗراﻋﻰ اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ اﻟدﻓﻊ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻐراﻣﺔ اﻟﻳوﻣﻳﺔ وﻟو ﻛﺎن اﻟﺷﺧص
اﻟﻣﻌﻧﻲ ﻏﻳر ﻗﺎدر ﻋﻠﻰ أداء ﻋﻣﻝ ،ﻟﻛون اﻻﻋﺗﺑﺎر ﻋﻧدﻫﺎ ﻣﺎدﻳﺎ ﻻ ﺑدﻧﻳﺎ وﻻ ذﻫﻧﻳﺎ.

ﻫذا وﻗد ﺗﺑﻧﻰ اﻟﻣﺷرع اﻟﻔرﻧﺳﻲ ﻣﺎ أﺳﻣﺎﻩ ﺑﺎﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻟﻣﺎﻧﻌﺔ أو اﻟﻣﻘﻳدة ﻟﻠﺣﻘوق

Des peines

 ،privatives ou restrictives de droitوأﺟﺎز اﻟﻧطق ﺑواﺣدة أو أﻛﺛر ﻣﻧﻬﺎ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﺟﻧﺢ اﻟﺗﻲ
ﻳﻌﺎﻗب ﻋﻠﻳﻬﺎ ﺑﺎﻟﺣﺑس أو ﺑﺎﻟﻐراﻣﺔ ،واﻟﻣﺣظور ﻫو اﻟﺟﻣﻊ ﺑﻳن اﻟﺣﺑس وأي ﻣن ﺗﻠك اﻟﻌﻘوﺑﺎت،
وﻛذا اﻟﺟﻣﻊ ﺑﻳﻧﻬﺎ وﺑﻳن ﻋﻘوﺑﺔ اﻟﻐراﻣﺔ أو اﻟﻐراﻣﺔ اﻟﻳوﻣﻳﺔ ،وﻻ ﻳﻣﻧﻊ ﻣن أن ﺗﻛون ﺗﻠك اﻟﻌﻘوﺑﺎت
ﺑدﻳﻠﺔ ﻟﻌﻘوﺑﺔ اﻟﻐراﻣﺔ ﻛﻌﻘوﺑﺔ أﺻﻠﻳﺔ وﺣﻳدة ﻟﻠﺟرﻳﻣﺔ ،ﻛﻣﺎ ﻳﺻﺢ ﻣن ﺟﻬﺔ أﺧرى أن ﺗﻛون ﺗﻠك
اﻟﻌﻘوﺑﺎت ﺑدﻳﻼ ﻟﻠﺣﺑس ﻣﻊ ﺟواز اﻟﺟﻣﻊ ﺑﻳﻧﻬﺎ واﻟﻐراﻣﺔ إذا ﻛﺎﻧت اﻟﺟﻧﺣﺔ ﻣﻣﺎ ﻳﻌﺎﻗب ﻋﻠﻳﻪ
ﺑﺎﻟﺣﺑس واﻟﻐراﻣﺔ ،وﻻ ﺗﺟﻣﻊ اﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻟﻣﺎﻧﻌﺔ أو اﻟﻣﻘﻳدة ﺑﺎﻟﻌﻣﻝ ﻟﻠﻧﻔﻊ اﻟﻌﺎم.

)(٥٧

ﺍﳌﺒﺤﺚ ﺍﻟﺜﺎﱐ
ﺃﻫﺪﺍﻑ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻟﻠﻨﻔﻊ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﺗﻘﻴﻴﻤﻪ
ﺑﺎﻟﻧظر ﻟﻠﺧﺎﺻﻳﺎت اﻟﻣﺗﻔردة ﻟﻠﻌﻣﻝ ﻟﻠﻧﻔﻊ اﻟﻌﺎم ﻛﺑدﻳﻝ ﺗﺎم ﻟﻌﻘوﺑﺔ اﻟﺣﺑس اﻟﻣﻧطوق ﺑﻬﺎ ،ﻓﺈن
أﻫداﻓﻪ ﻻﺑد أن ﺗﻛون ﻣﺗوازﻧﺔ ﻣﻊ ﺗﻠك اﻟﺧﺎﺻﻳﺎت وﺗﻛﺷف ﻋن ﻧواﺣﻲ ﻓﻠﺳﻔﻳﺔ ﺗرﺗﺑط ﺑﺎﻟﺳﻳﺎﺳﺔ
اﻟﺗﺷرﻳﻌﻳﺔ ،واﻟﻌﻣﻝ اﻟﻣذﻛور ﻛﺑدﻳﻝ ﻻﺑد أن ﻳﻛون ﻣﻘﻧﻌﺎ وﻳﻣﻠك ﺧﺎﺻﻳﺎت إزاﺣﺔ اﻷﺻﻝ اﻟﻌﻘﺎﺑﻲ،

وﻗد ﻣﻬد اﻟﻔﻛر اﻟﺟﻧﺎﺋﻲ ﻟﻪ ،ﻓﻬو ﻣﻧﺗﺞ ﻓﻛري .أﻣﺎ ﻋﻣﻠﻳﺔ ﺗﻘﻳﻳﻣﻪ ﻓﻬﻲ ﻣﺣﺎوﻟﺔ ﻹﻋﺎدة طرح ﺑﻌض

اﻟﻣﺳﺎﺋﻝ ﺑﺷﺄﻧﻪ ﻟﺑﻠورة أﻓﻛﺎر ﻧﻬﺎﺋﻳﺔ ﺣوﻟﻬﺎ ،ﺗﻣﻛن ﻣن اﻟﻛﺷف ﻋن ﻧﻘﺎط اﻟﻘوة واﻟﺿﻌف ﻟﻠﺧروج
ﺑﻣﺣﺻﻠﺔ ﻧﻬﺎﺋﻳﺔ ﻳظﻬر ﻣن ﺧﻼﻟﻬﺎ اﻟدور اﻟﺣﻘﻳﻘﻲ ﻟﻠﻌﻣﻝ ﻟﻠﻧﻔﻊ اﻟﻌﺎم ﻋﻠﻰ ﺳﺎﺣﺔ اﻹدﻣﺎج
اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ اﻟواﺳﻌﺔ ،وﺳﻧﺣﺎوﻝ اﻟﺗﻌرض ﻷﻫداف وﻏﺎﻳﺎت اﻟﻌﻣﻝ ﻟﻠﻧﻔﻊ اﻟﻌﺎم ﺛم اﻟﺗﺻدي ﻟﺗﻘﻳﻳﻣﻪ
اﻟﻧﻬﺎﺋﻲ ،وذﻟك ﻣن ﺧﻼﻝ اﻟﻣطﻠﺑﻳن اﻟﺗﺎﻟﻳﻳن:
) (٥٧اﻟﻣواد  ١٣١ـ  ٦و  ١٣١ـ  ١٣١ ٧ـ  ٩ﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻟﺟدﻳد واﻟﻣواد  ٤٣ـ  ٢و  ٤٣ـ  ٣ﻣن ﻗﺎﻧون
اﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻟﻘدﻳم.

Gabriel Roujou de Boubée, Bernard Bouloc, Jacques Frncillon, Yves Mayaud, Op.cit.p41 et 42.
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]ﻣﺠﻠﺔ ﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﻭﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ[

]ﻛﻠﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ – ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ[

https://scholarworks.uaeu.ac.ae/sharia_and_law/vol2013/iss56/2

???????? ??????? ?? ????? ????? ????? ????? Shehab:

]د .ﺑﺎﺳم ﺷﻬﺎب[

ﺍﳌﻄﻠﺐ ﺍﻷﻭﻝ
ﺃﻫﺪﺍﻑ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻟﻠﻨﻔﻊ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﻏﺎﻳﺎﺗﻪ
ﺳﺑق ﻟﻧﺎ اﻟﺗﻌرض ﻟﻠﻌﻼﻗﺔ ﺑﻳن ﻛﻝ ﻣن اﻟﻌﻣﻝ ﻟﻠﻧﻔﻊ اﻟﻌﺎم وﺳواﻩ ﻣن اﻷﻧظﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻘرﺑﻪ
وﺗﺗداﺧﻝ ﻣﻌﻪ ﻓﻲ ﺣدود ﻣﻌﻳﻧﺔ ،وأﺑرز ﻣﺎ ﻳﻣﻛن أن ﻳﺳﺗﺧﻠص ﻣن اﻟﻌرض اﻟﺳﺎﻟف اﻟﺗﻘﺎرب ﻓﻲ
اﻷﻫداف واﻟﻐﺎﻳﺎت ،وﻣن ﻫﻧﺎ ﺗﺄﺗﻲ أﻫﻣﻳﺔ وﺿرورة ﺗﻌﻣﻳق ﺧﺻوﺻﻳﺔ اﻟﻌﻣﻝ ﻟﻠﻧﻔﻊ اﻟﻌﺎم ﻛﺑدﻳﻝ
ﻋﻘﺎﺑﻲ ﻗﺎﺋم وﻗﺎﺑﻝ ﻟﻼﺳﺗﻣرار ،ﻳﺗﻌﺎﻳش ﻣﻊ اﻷﻧظﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﺳﺑﻘﺗﻪ زﻣﻧﺎ وﺗﻠك اﻟﺗﻲ ﻋﺎﺻرﺗﻪ ،دون
أن ﻳﻘﺿﻲ ﻋﻠﻳﻬﺎ أو ﺗﻘﺿﻲ ﻫﻲ ﻋﻠﻳﻪ ،ﻣﻊ اﻷﺧذ ﻓﻲ اﻟﺣﺳﺑﺎن ﻣﺎ ﻗد ﻳﻔرزﻩ اﻟواﻗﻊ ﻣن ﺳﻠﺑﻳﺎت
ﻫﻧﺎ وﻫﻧﺎك ﻣردﻫﺎ ﺗﻌدد ﺳﺑﻝ اﻹﺻﻼح وﺗﺑﺎﻳن أزﻣﺎن وﻻدﺗﻬﺎ.
ﺗﺗﻠﺧص أﻫداف ﺗﺷﻐﻳﻝ اﻟﻣﺣﻛوم ﻋﻠﻳﻪ ﺑﺎﻟﺗﺄﻫﻳﻝ واﻹﺻﻼح ٕواﻋﺎدة اﻹدﻣﺎج ،وذﻟك ﻣﺎ ﺳﻌﻰ
إﻟﻳﻪ أﻧﺻﺎر اﻟدﻓﺎع اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ (٥٨).وﺗﺄﺛ ار ﺑﺎﻟدﻓﺎع اﻟﻣذﻛور اﺳﺗﻬﻝ ﻗﺎﻧون ﺗﻧظﻳم اﻟﺳﺟون ٕواﻋﺎدة

اﻹدﻣﺎج اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ رﻗم  ٠٥ـ  ٠٤ﺑﻣﺎ ﻳﻠﻲ) :ﻳﻬدف ﻫذا اﻟﻘﺎﻧون إﻟﻰ ﺗﻛرﻳس ﻣﺑﺎدئ وﻗواﻋد
ﻹرﺳﺎء ﺳﻳﺎﺳﺔ ﻋﻘﺎﺑﻳﺔ ﻗﺎﺋﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﻓﻛرة اﻟدﻓﺎع اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ اﻟﺗﻲ ﺗﺟﻌﻝ ﻣن ﺗطﺑﻳق اﻟﻌﻘوﺑﺔ وﺳﻳﻠﺔ
)(٥٩

ﻟﺣﻣﺎﻳﺔ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﺑواﺳطﺔ إﻋﺎدة اﻟﺗرﺑﻳﺔ واﻹدﻣﺎج اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻟﻠﻣﺣﺑوﺳﻳن(.

ووﺿﻌت دﻳﺑﺎﺟﺔ اﻟﻣﻧﺷور اﻟﺻﺎدر ﻋن وزﻳر اﻟﻌدﻝ رﻗم  ٢ﻟﺳﻧﺔ  ٢٠٠٩اﻹطﺎر اﻟﻌﺎم
ﻟﻠﻌﻣﻝ ﻟﻠﻧﻔﻊ اﻟﻌﺎم ،اﻟذي ﺟﺎء ﺑﺣﺳب ﺗﻠك اﻟدﻳﺑﺎﺟﺔ):ﻟﺗﻌزﻳز اﻟﻣﺑﺎدئ اﻷﺳﺎﺳﻳﺔ ﻟﻠﺳﻳﺎﺳﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﻳﺔ
واﻟﻌﻘﺎﺑﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﺗرﺗﻛز ﺑﺎﻷﺳﺎس ﻋﻠﻰ اﺣﺗرام ﺣﻘوق اﻹﻧﺳﺎن وﺗﺣﻘﻳق إﻋﺎدة اﻹدﻣﺎج اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ

ﻟﻠﻣﺣﻛوم ﻋﻠﻳﻬم ،وﻫو اﻟﻣﺑﺗﻐﻰ اﻟذي ﻟم ﻳﻌد ﻳرﺗﻛز ﻋﻠﻰ ﺣﺑس اﻷﺷﺧﺎص ﻓﻘط ،ﺑﻝ أﺿﺣﻰ
F.Grammatica. Principes de défense sociale. Paris. Cujas.1963.V. M.Ancel.La défense sociale
nouvelle un mouvement de politique criminelle iumaniste éd. CUJAS.1954.

)(58

) (٥٩اﻟﻣﺎدة اﻷوﻟﻰ ﻣﻧﻪ .ﻛﻣﺎ ﺟﺎء ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة  ٨٨ﻣن ذات اﻟﻘﺎﻧون ) :ﺗﻬدف ﻋﻣﻠﻳﺔ إﻋﺎدة ﺗرﺑﻳﺔ اﻟﻣﺣﺑوس إﻟﻰ
ﺗﻧﻣﻳﺔ ﻗدراﺗﻪ وﻣؤﻫﻼﺗﻪ اﻟﺷﺧﺻﻳﺔ ،واﻟرﻓﻊ اﻟﻣﺳﺗﻣر ﻣن ﻣﺳﺗواﻩ اﻟﻔﻛري واﻷﺧﻼﻗﻲ ٕواﺣﺳﺎﺳﻪ ﺑﺎﻟﻣﺳؤوﻟﻳﺔ وﺑﻌث
اﻟرﻏﺑﺔ ﻓﻳﻪ ﻟﻠﻌﻳش ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻓﻲ ظﻝ اﺣﺗرام اﻟﻘﺎﻧون( .وﻧذﻛر ﺑﺄن اﻟﻌﻣﻝ ﻟﻠﻧﻔﻊ اﻟﻌﺎم ﻏﻳر ﻣﻧﻘطﻊ اﻟﺻﻠﺔ
ﺑﺎﻟﻣﺑﺎدئ اﻟﺗﻲ ﻳﺿﻣﻬﺎ ﻗﺎﻧون اﻟﺳﺟون ،ﻓﺎﻷﺧﻳر ﻫو ﻗﺎﻧون اﻟﺗﻧﻔﻳذ اﻟﺟزاﺋﻲ ،ﻛﻣﺎ أن ﻗﺎﺿﻲ ﺗطﺑﻳق اﻟﻌﻘوﺑﺎت
ﻫو أﻛﺛر اﻟﻣﻌﻧﻳﻳن ﺑﺗطﺑﻳق ﻋﻘوﺑﺔ اﻟﻌﻣﻝ ﻟﻠﻧﻔﻊ اﻟﻌﺎم ،إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻛون اﻟﻧظﺎم اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ واﺣداً ﻣوﺣداُ .وﻧﺣن
ﻣن اﻟداﻋﻳن ﻟﻧﻘﻝ ﻧﺻوص اﻟﻌﻣﻝ ﻟﻠﻧﻔﻊ اﻟﻌﺎم إﻟﻰ ﻗﺎﻧون اﻟﺳﺟون.
]ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﺴﺎﺑﻌﺔ ﻭﺍﻟﻌﺸﺮﻭﻥ[ ]ﺍﻟﻌﺪﺩ ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ ﻭﺍﻟﺨﻤﺴﻮﻥ -ﺫﻭ ﺍﻟﺤﺠﺔ  ١٤٣٤ﺃﻛﺘﻮﺑﺮ [٢٠١٣
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]ﻋﻘوﺑﺔ اﻟﻌﻣﻝ ﻟﻠﻧﻔﻊ اﻟﻌﺎم ﻓﻲ اﻟﺗﺷرﻳﻊ اﻟﺟزاﺋري[

ﺗﺣﻘﻳﻘﻪ ﻳﺗوﻗف ﻣن ﺟﻬﺔ ﻋﻠﻰ ﻣدى اﺣﺗرام ﻣﺑدأ ﺗﺷﺧﻳص اﻟﻌﻘوﺑﺔ ﻋﻧد اﻟﻧطق ﺑﻬﺎ ،وﻣن ﺟﻬﺔ

أﺧرى ﻋﻠﻰ إﻣﻛﺎﻧﻳﺔ ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ اﻟﻌﻘوﺑﺔ ﻓﻲ إﺻﻼح اﻟﻣﺣﻛوم ﻋﻠﻳﻬم ﻧﻬﺎﺋﻳﺎ دون اﻟﻠﺟوء اﻟﻣﻔرط
ﻟوﺳﺎﺋﻝ اﻹﻛراﻩ اﻟﺗﻲ ﻗد ﺗﻧﺟر ﻋﻧﻬﺎ آﺛﺎر ﺳﻠﺑﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺧﺗﻠف ﺟواﻧب ﺣﻳﺎﺗﻬم ،ﻓﺿﻼ ﻋن أن ﻫذﻩ
اﻟﻌﻘوﺑﺔ اﻟﺑدﻳﻠﺔ ﺗﺣﻘق ﻫذﻩ اﻟﻐﺎﻳﺔ ،ﻛﻣﺎ ﺗﺳﻣﺢ ﺑﺈﺷراك اﻟﻬﻳﺋﺎت واﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻌﻣوﻣﻳﺔ ﻓﻲ ﻋﻣﻠﻳﺔ
إﻋﺎدة اﻹدﻣﺎج(؛ ﺣﻳث ﺟﻣﻊ ﻣﺎ ﺳﻠف ﺑﻳن اﻟﺳﻳﺎﺳﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﻳﺔ وﺣﻘوق اﻹﻧﺳﺎن وﺗﻔرﻳد اﻟﻌﻘﺎب
ﻟﺗﺣﻘﻳق اﻹدﻣﺎج اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ،ووﺻف اﻟﺣﺑس ﺑﻛوﻧﻪ ﻣن وﺳﺎﺋﻝ اﻹﻛراﻩ اﻟﻣﻔرط ﻳﻌﻧﻲ أن ﺑدﻳﻠﻪ
ﻋﻠﻰ اﻟﻧﻘﻳض ﻣن ذﻟك ،واﻟﻘوﻝ ﺑﺎﻟوﺳﻳﻠﺔ ﻳؤﻛد ﻣﻘوﻟﺔ أن اﻟﻌﻘﺎب أﻳﺎً ﻛﺎن ﻟﻳس ﺑﺎﻟﻐﺎﻳﺔٕ ،واﻧﻣﺎ أداة
ﺑﻳد اﻟدوﻟﺔ ﻟﺗﺣﻘﻳق ﻏﺎﻳﺔ أو ﻏﺎﻳﺎت ﻣﺣددة ،وﻛﻝ ﻣﺎ ﺗﻘدم ﻻ ﻳﺑﺗﻌد ﻛﺛﻳ ار ﻋن ﻓﻛرة اﻟدﻓﺎع
اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ.
إن اﻟﻣواءﻣﺔ ﺑﻳن ﻛﻝ ﻣن اﻟدﻓﺎع اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ واﻟﻌﻣﻝ ﻟﻠﻧﻔﻊ اﻟﻌﺎم ﻳﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ ﻓﻬم اﻟدﻓﺎع ذاﺗﻪ
اﻟذي ﻳﻌﺑر ﻋن ردة ﻓﻌﻝ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﺗﺟﺎﻩ اﻟﺟرﻳﻣﺔ ،وﻻ ﺻﻌوﺑﺔ ﻓﻲ إدراج اﻟﻌﻣﻝ ﺗﺣت ﻣﻔﻬوم اﻟدﻓﺎع
ﻣن وﺟﻬﺔ ﻛوﻧﻪ ﺑدﻳﻼ ﺣﻘﻳﻘﻳﺎ ﻟﻠﻌﻘوﺑﺔ اﻟﺗﻘﻠﻳدﻳﺔ ،وﻣن اﻟﻣﻔروض أﻻ ﺗﺗﻘﺎطﻊ ﻓﻛرة اﻟدﻓﺎع ﻣﻊ ﻋﻣوم
ﺑداﺋﻝ اﻟﻌﻘوﺑﺔ ،وﻗد ﻳﻛون اﻟﻌﻣﻝ أﻗرب ﻟﺗﻠك اﻟﻔﻛرة ﺑﺎﻟﻧظر ﻟطﺎﺑﻌﻪ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ اﻟﻣﻣﻳز ،واﻟﻧظرة إﻟﻰ
اﻟﻣﺟرم ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﻣﺻﺎب ﺑﻌﻠﺔ ﻋدم اﻟﺗﻛﻳف اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻻ ﺗﺗﻘﺎطﻊ ﻫﻲ اﻷﺧرى ﻣﻊ اﻟﻌﻣﻝ ﻟﻠﻧﻔﻊ
اﻟﻌﺎم .وﻟﻛن اﻟﺻﻌوﺑﺔ ﺗﻛﻣن ﻓﻲ ﺗﻛﻳﻳف اﻟﻌﻣﻝ ذاﺗﻪ إن ﻛﺎن ﻳﺣﺗﻔظ ﺑﺧﺻﺎﺋص اﻟﻌﻘوﺑﺔ أو ﻳﺣﺳب

ﺧﻳﺎر
ﻋﻠﻰ ﺗداﺑﻳر اﻷﻣن  ،Mesures de suretéواﻷﺧﻳرة ﺗﻧﻔذ ﻋﺎدة دون أن ﻳﻣﻠك اﻟﻣﺣﻛوم ﻋﻠﻳﻪ
اً
ﻋﻧدﻫﺎ ،وﻫو ﻣﺎ ﻻ ﻳﺣﺻﻝ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻌﻣﻝ اﻟﺳﺎﻟف اﻟذي ﻣﻧﺢ اﻟﻣﻌﻧﻲ ﺧﻳﺎر ﻗﺑوﻟﻪ أو رﻓﺿﻪ ،ﻟﻬذا
أﺑﻘﻰ اﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋري ﻋﻠﻰ ﻟﻔظﺔ اﻟﻌﻘوﺑﺔ ،ﺑﻣﺎ ﻳدﻝ ﻋﻠﻰ أن اﻷﻣر ﻣن وﺟﻬﺔ ﻧظرﻩ ﻻ ﻳﺗﻌﻠق

ﺑﻣرﻳض وﺗدﺑﻳر؛ ﺣﻳث ﻻ ﻳﻣﻛن أن ﻳوﺻف ﻟﻸﺧﻳر دواءان ﻣﺗﻧﺎﻗﺿﺎن ﺛم ﻳﺧﻳر ﺑﻳﻧﻬﻣﺎ.

إن اﻟﺗﺳﺎؤﻻت اﻟﺗﻲ ﻳﻣﻛن أن ﺗطرح ﻫﻧﺎ ﻛﺛﻳرة ،ﺟﻠﻬﺎ ﻳﺗﻌﻠق ﺑﻘدرة اﻟﻌﻣﻝ ﻟﻠﻧﻔﻊ اﻟﻌﺎم ﻋﻠﻰ

ﺗﺣﻘﻳق ﻣﺎ ﻋﺟزت ﻋﻧﻪ اﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻟﺗﻘﻠﻳدﻳﺔ .وﻻﺳﺗﻳﻌﺎب ﻛﻝ ﻣﺎ ﻳﺗﺻﻝ ﺑﺄﻫداف اﻟﻌﻣﻝ اﻟﻣذﻛور

ﻳﻧﺑﻐﻲ اﻟﺗﻌﻣق ﻓﻲ ﻓﻬم أﺻوﻝ اﻟدﻓﺎع اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻩ ﺧﻳﺎر اﻟﻣﺷرع ،وأﻛﺛر ﻣن ﻋﺑر ﻋﻧﻪ
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]ﻣﺠﻠﺔ ﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﻭﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ[

]ﻛﻠﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ – ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ[

https://scholarworks.uaeu.ac.ae/sharia_and_law/vol2013/iss56/2
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]د .ﺑﺎﺳم ﺷﻬﺎب[

"ﻣﺎرك أﻧﺳﻝ" اﻟﻘﺎﺋﻝ ﺑﺄن وظﻳﻔﺔ اﻟﻌداﻟﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﻳﺔ اﻟرﺋﻳﺳﻳﺔ وﻏﺎﻳﺗﻬﺎ ﻫو ﺗﺄﻫﻳﻝ اﻟﻣﺟرم ﻟﻳﻌﺎد إﻟﻰ

اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟذي ﻳﺣﺗﺎج إﻟﻰ اﻟﺣﻣﺎﻳﺔ ،دون اﻟﻧظر إﻟﻰ ﻋداﻟﺗﻬﺎ أو ﻧﻔﻌﻳﺗﻬﺎ ،وﺑﺄن ﻣﺣور اﻟﻧظﺎم

اﻟﺟﻧﺎﺋﻲ ﻫو اﻟﺟرﻳﻣﺔ ﻻ اﻟﻔﻌﻝ اﻟﻣﻧﺎﻫض ﻟﻠﻣﺟﺗﻣﻊ ،واﻟﻣﺳؤوﻟﻳﺔ اﻟﺟزاﺋﻳﺔ ﻋﻧدﻩ ﻳﻧﺑﻐﻲ أن ﺗﻘوم

ﻋﻠﻰ اﻟﺧطﺄ اﻟﻘﺎﺋم ﻋﻠﻰ ﺣرﻳﺔ اﻹرادة اﻟﻣﻛﺑﻠﺔ ﺑﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻌواﻣﻝ واﻟظروف اﻟﺷﺧﺻﻳﺔ
)(٦٠

واﻟﻣوﺿوﻋﻳﺔ.

وﺑﻐض اﻟﻧظر ﻋﻣﺎ ﻳﻣﻛن أن ﻳؤﺧذ ﻋﻠﻰ اﻟﻘوﻝ اﻟﺳﺎﻟف ﻓﺈن ﻣﺎ ﻳﻌﻧﻳﻧﺎ ﻫﻲ

اﻟﺻﻠﺔ ﺑﻳن اﻟﻌﻣﻝ ﻟﻠﻧﻔﻊ اﻟﻌﺎم واﻟﺟرﻳﻣﺔ واﻟﻣﺟرم واﻟظروف اﻟﺗﻲ أوﻗﻌﺗﻪ ﻓﻲ ﺣﻠﺑﺔ اﻹﺟرام ،ﻓﻣﺎ
ﻳﺟﻣﻊ اﻟﺟرﻳﻣﺔ ﻛﺳﻠوك ﺳﻠﺑﻲ واﻟﻌﻣﻝ ﻛﺳﻠوك إﻳﺟﺎﺑﻲ ﻫﻲ اﻟﺳﻣﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ ﻟﻛﻝ ﻣﻧﻬﻣﺎ،
وﻛﻼﻫﻣﺎ ﻳﺻدران ﻋن ﺷﺧص اﻟﻣﺟرم ،ﻣﻊ اﻟﺗﺣﺳب ﻟﻠظروف ،رﻏم ﺻﻌوﺑﺔ اﻟﺟزم ﺑﻛون ﻋدم

اﻟﻌﻣﻝ أو ظروف اﻟﻌﻣﻝ اﻟﺳﻳﺋﺔ ﻫو ﻣﺎ ﻗﺎد اﻟﺟﺎﻧﻲ إﻟﻰ ﺧرق اﻟﻘﺎﻧون.

وﻻ ﻳﺧﻔﻰ أن اﻟﻌﻣﻝ ﻟﻠﻧﻔﻊ اﻟﻌﺎم ﻳﺗﺧطﻰ ﻏﺎﻳﺎت اﻟﻌﻣﻝ اﻟﻌﻘﺎﺑﻲ اﻟﻣﺗﻣﺛﻠﺔ أﺳﺎﺳﺎ ﺑﺎﺣﺗﻔﺎظ
)(٦١

اﻟﺳﺟﻳن ﺑﻘدراﺗﻪ وﺗﻣﻛﻳﻧﻪ ﻣن ﻛﺳب رزﻗﻪ ﺑطرﻳﻘﺔ ﺷرﻳﻔﺔ أو ﺗﻧﻣﻳﺔ ﻗدراﺗﻪ؛

ذﻟك أن اﻟﻌﻣﻝ

اﻟﻣذﻛور ﻗد ﺟﺎء ﻟﺗﺟﻧﻳب اﻟﻣﺣﻛوم ﻋﻠﻳﻪ اﻟﺳﺟن ﻛﻣﺎ ﺟﻌﻝ ﻓﻲ ﺧدﻣﺔ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ أو ﻣن اﻟﻣﻔروض
ﻛذﻟك ،وأرﻳد ﻟﻪ أن ﻳﺟﻣﻊ ﺑﻳن ﻏﺎﻳﺎت اﻟﻌﻘوﺑﺔ وﻣراﻣﻲ ﺑدﻳﻠﻬﺎ .وأﺧطر ﻣﺎ ﻗد ﻳﻘﺎﻝ ﻋن ﻫذا اﻟﺑدﻳﻝ

ﺑﺄﻧﻪ ﻗد أﻗر ﻟﻐﺎﻳﺎت ﺟﺎﻧﺑﻳﺔ ﻻ ﻋﻼﻗﺔ ﻟﻬﺎ ﺑﻛﻝ ﻣن اﻹﺻﻼح ٕواﻋﺎدة اﻹدﻣﺎج.

وﻳﺑدو اﻟﻌﻣﻝ ﻟﻠﻧﻔﻊ اﻟﻌﺎم ﻣن زاوﻳﺔ ﻣﺎ ﻛﺑدﻳﻝ ﻋﻘﺎﺑﻲ ﻟﻠﻔﺷﻝ اﻟذي ﻣﻧﻳت ﺑﻪ اﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻟﺳﺎﻟﺑﺔ

ﻟﻠﺣرﻳﺔ اﻟﻘﺻﻳرة اﻷﻣد ﻓﻲ ﺗﺣﻘﻳق اﻟﺗﺄﻫﻳﻝ ٕواﻋﺎدة اﻹدﻣﺎج ،وﻗد ﺗرك ﺗﻘدﻳرﻩ ﻟﻠﻘﺿﺎء ﻟﻳﻔﺎﺿﻝ ﺑﻳﻧﻪ
وﺑﻳن اﻟﺣﺑس ،وﻣن اﻟﻣﻔروض أن ﻳﺣﻘق اﻟﺗوازن ﺑﻳن ﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﻣﺣﻛوم ﻋﻠﻳﻪ ﻓﻲ أﻻ ﻳﻧﺎﻟﻪ ﺣﻳف

اﻟﺳﺟن واﻻﺧﺗﻼط ﺑﺎﻟﺳﺟﻧﺎء ،وﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟذي ﻳﺳﺗﻔﻳد ﻣن ﻋﻣﻝ اﻟﻣﺣﻛوم ﻋﻠﻳﻪ ،وﻣن

ﺿﻣﺎن ﻋدم ﻋودﺗﻪ ﻟﻺﺟرام ﻣﺳﺗﻘﺑﻼ وﺑﺄﻗﻝ اﻟﺧﺳﺎﺋر اﻟﻣﻣﻛﻧﺔ ،وﻗد ﻳﺧﻔق اﻟﻌﻣﻝ اﻟﻣذﻛور ﻓﻲ
ﺗﺣﻘﻳق ﻏﺎﻳﺎﺗﻪ اﻟﻣرﺟوة.

) (٦٠اﻧظر ﻓﻲ أﻓﻛﺎر ﻛﻝ ﻣن  F.Grammaticaو . M.Ancelﻣﺣﻣد زﻛﻲ أﺑو ﻋﺎﻣر ،ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق ،ص  ٢٢٦ـ .٢٢٧
) (٦١اﻧظر :اﻟﻣﺎدة  ٤/٧١ﻣن ﻧظﺎم اﻟﺳﺟون اﻷردﻧﻲ رﻗم  ١ﻟﺳﻧﺔ  .١٩٥٥اﻟﺻﺎدر ﺑﻣﻘﺗﺿﻰ اﻟﻣﺎدة  ٤ﻣن ﻗﺎﻧون
اﻟﺳﺟون رﻗم  ٢٣ﻟﺳﻧﺔ .١٩٥٣
]ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﺴﺎﺑﻌﺔ ﻭﺍﻟﻌﺸﺮﻭﻥ[ ]ﺍﻟﻌﺪﺩ ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ ﻭﺍﻟﺨﻤﺴﻮﻥ -ﺫﻭ ﺍﻟﺤﺠﺔ  ١٤٣٤ﺃﻛﺘﻮﺑﺮ [٢٠١٣
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]ﻋﻘوﺑﺔ اﻟﻌﻣﻝ ﻟﻠﻧﻔﻊ اﻟﻌﺎم ﻓﻲ اﻟﺗﺷرﻳﻊ اﻟﺟزاﺋري[

إن اﻟﻌﻣﻝ ﻛﺟﻬد ﻳﺳﺗﺧدم ﻋﻠﻰ أﻛﺛر ﻣن وﺟﻪ ،وﺗوﺳﻠﻧﺎ ﺑﻪ ﻫﻧﺎ ﻟﺗﺣﻘﻳق اﻟﺗﺄﻫﻳﻝ واﻹﺻﻼح،

وﻫﻧﺎك -ﻓﻲ ﻣوﺿﻊ آﺧر -ﻧﺣرم اﻟﻣﺣﻛوم ﻋﻠﻳﻪ ﻣﻧﻪ ﻣﺗﻰ ﻣﺎ ﻛﺎن ﻓﻲ ﻣﻣﺎرﺳﺗﻪ ﺿرر ﻋﻠﻰ

اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ .ﺟﺎء ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة  ١٦ﻣﻛرر ﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻟﺟزاﺋري) :ﻳﺟوز اﻟﺣﻛم ﻋﻠﻰ اﻟﺷﺧص

اﻟﻣدان ﻻرﺗﻛﺎﺑﻪ ﺟﻧﺎﻳﺔ أو ﺟﻧﺣﺔ ﺑﺎﻟﻣﻧﻊ ﻣن ﻣﻣﺎرﺳﺔ ﻣﻬﻧﺔ أو ﻧﺷﺎط ،إذا ﺛﺑت ﻟﻠﺟﻬﺔ اﻟﻘﺿﺎﺋﻳﺔ أن
ﻟﻠﺟرﻳﻣﺔ اﻟﺗﻲ ارﺗﻛﺑﻬﺎ ﺻﻠﺔ ﻣﺑﺎﺷرة ﺑﻣزاوﻟﺗﻬﻣﺎ ،وأن ﺛﻣﺔ ﺧط ار ﻓﻲ اﺳﺗﻣرار ﻣﻣﺎرﺳﺗﻪ ﻷي ﻣﻧﻬﻣﺎ.
وﻳﺻدر اﻟﺣﻛم ﺑﺎﻟﻣﻧﻊ ﻟﻣدة ﻻ ﺗﺗﺟﺎوز ﻋﺷر ﺳﻧوات ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻹداﻧﺔ ﺑﺎرﺗﻛﺎب ﺟﻧﺎﻳﺔ وﺧﻣس

ﺳﻧوات ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻹداﻧﺔ ﺑﺎرﺗﻛﺎب ﺟﻧﺣﺔ ،وﻳﺟوز أن ﻳؤﻣر ﺑﺎﻟﻧﻔﺎذ اﻟﻣﻌﺟﻝ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻬذا
)(٦٢

اﻹﺟراء(.

وﻫذا إن دﻝ ﻋﻠﻰ ﺷﻲء إﻧﻣﺎ ﻳدﻝ ﻋﻠﻰ أن أداء اﻟﻌﻣﻝ ﻟﻳس ﻫدﻓﺎ ﺑﺣد ذاﺗﻪ ٕواﻧﻣﺎ

وﺳﻳﻠﺔ ﻟﺗﺣﻘﻳق ﻫدف أو ﻣﺟﻣوﻋﺔ أﻫداف.

إن اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻳن اﻟﻌﻣﻝ ﻟﻠﻧﻔﻊ اﻟﻌﺎم واﻟﻌﻘوﺑﺔ ﻣن ﺣﻳث ﻫﻲ ﺗﺣﺗﺎج إﻟﻰ ﺿﺎﺑط ،ﻻ ﺳﻳﻣﺎ أن

اﻟﻌﻣﻝ اﻟﻣذﻛور ﻳﺟد ﺻداﻩ ﻓﻲ ﻛﻝ ﻣن ﻋﻠم اﻹﺟرام وﻋﻠم اﻟﻌﻘﺎب ،ﺣﺗﻰ أن  Ferriﻗد ﻗﺎﻝ ﺑﺎن

اﻟﻌﻣﻝ اﻹﻟزاﻣﻲ اﻟﻘﻬري  Compulsory work without imprisonmentدون ﺣﺑس ﻫو اﻹﺟراء
)(٦٣

وﻧﻌﺗﻘد ﺑﺄن اﻟﻌﻣﻝ ﻟﻠﻧﻔﻊ

اﻷﻛﺛر ﻣﻼءﻣﺔً ﻟﻠﻣﺟرﻣﻳن ﺑﺎﻟﺻدﻓﺔ ﻣﻣن ﺗﺗﺻف ﺟ ارﺋﻣﻬم ﺑﺎﻟﺑﺳﺎطﺔ.
اﻟﻌﺎم ﻳﺗﺟﺎوز اﻟﺑﻌد اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ واﻹﻧﺳﺎﻧﻲ وﻳﻌﻛس ﺟﺎﻧﺑﺎً ﻣن اﻟوﺟﻪ اﻟﻧﻔﻌﻲ ﻟﻘﺎﻧون اﻟﻌﻘوﺑﺎت ،ﻣن
)(٦٤

ﻣﻧطﻠق ﺛﻧﺎﺋﻳﺔ اﻟرﺑﺢ واﻟﺧﺳﺎرة واﻟﻧﻔﻊ واﻟﺿرر.

ورﻏم ﻛﻝ ﻣﺎ ﻳﻘﺎﻝ ﻋن إﻧﺳﺎﻧﻳﺔ ﻫذا اﻟﻘﺎﻧون

اﻟﺗﻲ ﺗﻧﻣو ﻓﻲ ﻛﻧﻔﻬﺎ ﺣرﻛﺔ إﻋﺎدة اﻟﺗﺄﻫﻳﻝ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ،واﻟﻣوﻛﻝ إﻟﻳﻪ ﻣﻬﻣﺔ اﺳﺗدﻋﺎء اﻹﻣﻛﺎﻧﺎت
) (٦٢اﻟﻌﻘوﺑﺔ ﺑﺣﺳب اﻟﻣﺎدة  ٩ﻣن ذات اﻟﻘﺎﻧون ﺗﻛﻣﻳﻠﻳﺔ Peine complémentaire .ﺗراﺟﻊ اﻟﻣﺎدﺗﺎن ١٢٥
و ١٢٦ﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻹﻣﺎراﺗﻲ اﻻﺗﺣﺎدي ،وﻗد أﺟﺎز اﻟﻣﺷرع ﻓﻲ اﻟﻧص اﻷﺧﻳر اﻻﻛﺗﻔﺎء ﺑﺗدﺑﻳر
اﻟﻣﻧﻊ ﻣن ﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟﻌﻣﻝ ﻛﺑدﻳﻝ ﻟﻠﻌﻘوﺑﺔ اﻷﺻﻠﻳﺔ.

Ferri.E. Criminal sociology, the criminology series edited by W. Douglas Morrison II,
London, 1895.p271.

)(63

A different way to reduce crime is imposing sanctions that remove parties from position in
which they could cause harm that is by incapacitating them. The most usual from to
incapacitating is Imprisonment. Other examples include. Drivers can lose their licenses,
preventing them from harming while driving; doctors can be suspended from their profession,
losing the right to work in their domain.
NUNO GAROUPA, An Economic Analysis of criminal law. Final Version Oct 2003.
Agaroupa@fe.unl.pt

)(64

أﻛرم ﻧﺷﺄت إﺑراﻫﻳم ،ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق ،ص.١٤٧
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]ﻣﺠﻠﺔ ﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﻭﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ[

]ﻛﻠﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ – ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ[
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]د .ﺑﺎﺳم ﺷﻬﺎب[

ٕواﻋﺎدة ﺛﻘﺔ اﻟﻔرد ﺑﻧﻔﺳﻪ وﻣﻧﺣﻪ ﻋﻣق اﻹﺣﺳﺎس ﺑﺎﻟﻣﺳؤوﻟﻳﺔ اﻟﻔردﻳﺔ وﺑﺣرﻳﺗﻪ وﻗﻳﻣﺗﻪ اﻹﻧﺳﺎﻧﻳﺔ ﻣﻊ
)(٦٥
اﻹﺑﻘﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﺿﻣﺎﻧﺎت ﻻﺳﻳﻣﺎ ﻣﺎ ﻳﺗﻌﻠق ﻣﻧﻬﺎ ﺑﺎﻟﺷرﻋﻳﺔ.
إن طﺑﻳﻌﺔ اﻟﻌﻣﻝ اﻟذي ﻳﻧﺑﻐﻲ اﻟﻘﻳﺎم ﺑﻪ وظروف أداﺋﻪ واﻻﺧﺗﻳﺎر اﻷﺳﻠم ﻟﻣﺎ ﻳؤدى ﻣﻧﻪ

وﺣرﻣﺎن ﻓﺋﺎت ﻣﻧﻪ ،ﻛﻠﻬﺎ ﻳﻧﺑﻐﻲ أن ﺗؤﺧذ ﻓﻲ اﻟﺣﺳﺑﺎن ،وﻧﻌﻳد ﻟﻸذﻫﺎن ﻣﺎ ﻳرددﻩ اﻟﻔﻘﻪ اﻟﺗﻘﻠﻳدي
ﻣن ﻋﺑﺎرات ﺗﺳﻘط ﻋن اﻟﻌﻣﻝ ﻛﻝ ﻓﺎﺋدة ،ﻣن ﻗﺑﻳﻝ ذﻟك اﻟﻘوﻝ ﺑوﺟود ﺟراﺋم ﻳﺗﻌذر ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺎطﻠﻳن
ارﺗﻛﺎﺑﻬﺎ ﻟﻛوﻧﻬﺎ ﻣن ﺗﻠك اﻟﺗﻲ ﻳﻛون اﻟﻌﻣﻝ ﺳﺑﺑﺎ ﻻﻗﺗراﻓﻬﺎ.

)(٦٦

ﻣﻊ اﻟﺗذﻛﻳر ﺑﺄن ﺣﺎﺟﺔ اﻟﻣﺣﻛوم

ﻋﻠﻳﻪ ﻟﻠﻌﻣﻝ ﻟﻳﺳت اﻟﻣﺑرر اﻟوﺣﻳد ﻹﻗرار اﻟﻌﻣﻝ ﻟﻠﻧﻔﻊ اﻟﻌﺎم ،وأن اﻷﺧذ ﺑﻪ ﻗد ﺣﻘق اﻟﻣزﻳد ﻣن
اﻟﻧﺟﺎح ،وأن اﻟﻣﻌﻧﻳﺑن ﺑﻪ ﻣﺗﻔﺎﺋﻠون ﺑﻘدرﺗﻪ ﻋﻠﻰ ﺗﺣﻘﻳق ﻣﺎ ﻻ ﻳﺳﺗطﻳﻊ أن ﻳﺣﻘﻘﻪ اﻟﺣﺑس ﻓﻲ
ظروف ﻣﻌﻳﻧﺔ ،وﺗزداد ﻗﻳﻣﺔ اﻟﻌﻣﻝ اﻟﻣذﻛور ﻓﻲ ﺧﺿم ﺑﺣث اﻟﻌﺎﻟم ﻋن ﺣﻠوﻝ ﻟظﺎﻫرة اﻟﺟرﻳﻣﺔ
وﻟﺗﻼﻓﻲ آﺛﺎرﻫﺎ.

)(٦٧

وﻳﻣﻛن أن ﻳﺳﺎﻫم اﻟﻌﻣﻝ ﻟﻠﻧﻔﻊ اﻟﻌﺎم وﻟو ﺑﻘدر ﺿﺋﻳﻝ ﻓﻲ ﺣﻝ ﻣﺷﺎﻛﻼت ﻣﺳﺗﻌﺻﻳﺔ

ﻛﺎﻟﺑطﺎﻟﺔ ،وذﻟك ﻳﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ ﺑﻳﺎن اﻟﻣراد ﺑﺎﻟﺑطﺎﻟﺔ Chômage؛ ﺣﻳث ﻗﻳﻝ ﻋﻧﻬﺎ ﺑﺄﻧﻬﺎ) :ﺣرﻣﺎن
اﻟﻌﺎﻣﻝ اﻟذي ﺗوﻗف ﻋن اﻟﻌﻣﻝ ﻣن ﻣورد رزﻗﻪ(.

)(٦٨

ﻓﻬذا اﻟﺗﻌرﻳف اﺳﻘط ﻣن ﺣﺳﺎﺑﻪ ﻣن ﻟم

ﻳﺳﺑق ﻟﻪ اﻟﺣﺻوﻝ ﻋﻠﻰ ﻋﻣﻝ ،وﻗد ﻳﻛون ﻣن اﻟﻼزم اﻟﺗﻔرﻗﺔ ﺑﻳن اﻟﻌطﺎﻟﺔ واﻟﺑطﺎﻟﺔ ،وﻟﻳس ﻣن
ﺷروط ﻓرض اﻟﻌﻣﻝ ﻟﻠﻧﻔﻊ اﻟﻌﺎم أن ﻳﻛون اﻟﻣﺣﻛوم ﻋﻠﻳﻪ ﻣﺻﺎﺑﺎً ﺑداء اﻟﺑطﺎﻟﺔ أو اﻟﻌطﺎﻟﺔ ،ﻛﻣﺎ

أﻧﻪ ﻟم ﻳﻧظر ﻋﻧدﻩ إﻟﻰ طﺑﻳﻌﺔ اﻟﺟرﻳﻣﺔ اﻟﻣرﺗﻛﺑﺔ إن ﻛﺎﻧت ﻣن ﺻﻧف اﻟﺟراﺋم اﻟﺗﻲ ﻳرﺗﻛﺑﻬﺎ ﻋﺎطﻝ
أو ﺑطﺎﻝ أو ﺳواﻫﻣﺎ ،وﻟﻠﺑطﺎﻟﺔ وﺟوﻩ ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻛﺎﻟﺑطﺎﻟﺔ اﻟﻣﻘﻧﻌﺔ اﻟﺗﻲ ﻻ ﺗﻘﻝ ﺧطورة ﻋن ﺳواﻫﺎ.

)(٦٥
)(٦٦
)(٦٧

)(٦٨

ﻣﺎرك أﻧﺳﻝ ،ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق ،ص.٤٤
ﻋﻠﻲ ﻋﺑد اﻟﻘﺎدر اﻟﻘﻬوﺟﻲ و ﻓﺗوح ﻋﺑد اﷲ اﻟﺷﺎذﻟﻲ ،ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق ،ص  ١٥٣ـ .١٥٤
أﺷﺎر اﻟﻣﺟﺗﻣﻌون ﻓﻲ اﻟﻣؤﺗﻣر اﻟﺗﺎﺳﻊ ﻟﻸﻣم اﻟﻣﺗﺣدة ﻟﻣﻧﻊ اﻟﺟرﻳﻣﺔ وﻣﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﻣﺟرﻣﻳن اﻟﻣﻧﻌﻘد ﺑﺎﻟﻘﺎﻫرة اﻟﻌﺎم
 ١٩٩٥إﻟﻰ أن ﺑﻌض اﻟﺑﻠدان ﻗد أﻧﺷﺄ ﻣﺟﺎﻟس ﻣﺷﺗرﻛﺔ ﺑﻳن ﻋدة ﻗطﺎﻋﺎت ﻟﻣﻧﻊ اﻟﺟرﻳﻣﺔ ﻛدواﺋر اﻟﺗرﺑﻳﺔ
واﻟﺻﺣﺔ واﻹﺳﻛﺎن واﻟﻘﺿﺎء وﻣﻧظﻣﺎت اﻹﻏﺎﺛﺔ واﻟدﻋم ﻟﻠﻔﻘراء وﻧﻘﺎﺑﺎت اﻟﻌﻣﺎﻝ واﻟﻘطﺎع اﻟﺧﺎص ﻛﻐرف
اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ واﻟﺗﺟﺎرة .رﻣﺳﻳس ﺑﻬﻧﺎم ،اﻟﻛﻔﺎح ﺿد اﻹﺟرام ،ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق ،ص.٣٩٢
ﻓﺗوح ﻋﺑد اﷲ اﻟﺷﺎذﻟﻲ ،ﻋﻠم اﻹﺟرام اﻟﻌﺎم ،ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق ،ص.٢٦٣

]ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﺴﺎﺑﻌﺔ ﻭﺍﻟﻌﺸﺮﻭﻥ[ ]ﺍﻟﻌﺪﺩ ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ ﻭﺍﻟﺨﻤﺴﻮﻥ -ﺫﻭ ﺍﻟﺤﺠﺔ  ١٤٣٤ﺃﻛﺘﻮﺑﺮ [٢٠١٣
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]ﻋﻘوﺑﺔ اﻟﻌﻣﻝ ﻟﻠﻧﻔﻊ اﻟﻌﺎم ﻓﻲ اﻟﺗﺷرﻳﻊ اﻟﺟزاﺋري[

وﻻ ﻧﺳﺗﺑﻌد ﻣن ﺟﺎﻧﺑﻧﺎ أن ﻳﺗﻐﻠب اﻟﻌﻣﻝ ﻟﻠﻧﻔﻊ اﻟﻌﺎم ﻓﻲ ﻳوم ﻣﺎ ﻋﻠﻰ ﺟﺎﻧب ﻣﻬم ﻣن

ﻼ ﻓﻲ ﺧطط اﻟﺗﻧﻣﻳﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﻳﺔ
اﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻟﺗﻘﻠﻳدﻳﺔ وﻳﺻﺑﺢ ﻓﻲ ﺻدارة اﻻﻫﺗﻣﺎم ،وﻳدﺧﻝ ﻋﺎﻣ ً
ﻟﻠﺑﻠد (٦٩).ﻻﺳﻳﻣﺎ أن ﻫﻧﺎك اﺗﺟﺎﻫﺎت ﻓﻛرﻳﺔ ﻣﺗﻧﺎﻣﻳﺔ ﺗدﻓﻊ ﻧﺣو ﺗﻌزﻳز اﻟﺑدﻳﻝ ،ﻓﺎﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻌﺎدﻝ

واﻹﻧﺳﺎﻧﻲ ﻣن ﻣﻧظورﻫﺎ ﻳﺟب أن ﻳﻌﻣﻝ ﻋﻠﻰ ﺗﺄﻛﻳد ﻓﺎﻋﻠﻳﺔ ﺗﺣرﻛﻪ ﻷﺟﻝ ﺑﻠوغ اﻟﺗراﺑط واﻻﻧﺳﺟﺎم

اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ وﺑوﺳﺎﺋﻝ ﻏﻳر ﻋﻘﺎﺑﻳﺔ) ،ﻓﺎﻟﻌﻘوﺑﺔ ﻳﺟب أن ﺗﺑﻘﻰ أو ﺗﺻﺑﺢ اﺳﺗﺛﻧﺎء داﺧﻝ ﺳﻳﺎﺳﺔ

ﻋﺎﻣﺔ ﺗﻌﻣﻝ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺿﺎء ﻋﻠﻰ اﻟظﻠم وﻋدم اﻟﻣﺳﺎواة ﻣﻊ اﻻﺿطﻬﺎد ﺑﺟﻣﻳﻊ أﻧواﻋﻬﺎ ،وﺗﻣﺎرس
)(٧٠

ﺑﺻﻔﺔ أﺳﺎﺳﻳﺔ ﻓﻲ إطﺎر اﻟوﻗﺎﻳﺔ وﺑداﺋﻝ اﻟﻌﻘوﺑﺔ(.

وﻟﻘد ﻗﻳﻝ إن ﺑﺈﻣﻛﺎن اﻟﻌﻣﻝ أن ﻳﺷﻔﻲ أﻧﺻﺎف اﻟﻣﺟﺎﻧﻳن؛ وراﺋد ﻫذا اﻻﺗﺟﺎﻩ اﻷﺳﺗﺎذ
PINATEL

اﻟذي اﻋﺗﺑر اﻟﻌﻣﻝ اﻟﻘﺎﻧون اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻌﻼج اﻟﻣﺟﺎﻧﻳن ،ﺣﻳث اﻋﺗﻣدﺗﻪ اﻟﻣﺻﺣﺎت

اﻟﻌﻘﻠﻳﺔ ﺑﺎﻟﻔﻌﻝ ،وﻳﻌرف ﺑﺎﻟﻌﻼج اﻟذاﺗﻲ اﻟﺗﻠﻘﺎﺋﻲ .Ergothérapie

)(٧١

وﻳﻌﻛس ﻣﺎ ﺗﻘدم أﻫﻣﻳﺔ اﻟﻌﻣﻝ

ﻛﻌﻼج ،وﻟﻛن ﻫذا ﻻ ﻳﻛون ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻌﻣﻝ ﻟﻠﻧﻔﻊ اﻟﻌﺎم اﻟذي ﻳﺗطﻠب اﻟﺳﻼﻣﺔ اﻟﻌﻘﻠﻳﺔ ﻟﻠﻣﺣﻛوم

ﻋﻠﻳﻪ ﺑﻌﻘوﺑﺔ اﻟﺣﺑس ﻻ ﺑﻣن اﺳﺗﻔﺎد ﻣن ﻣﺎﻧﻊ اﻟﻣﺳؤوﻟﻳﺔ أو ﺑﻣن ﻳراد ﻟﻪ أن ﻳﺳﺗﻔﻳد ﻣن ﺗدﺑﻳر،
ﻛﻣﺎ أن اﻟﻣﻧﺷور اﻟوزاري رﻗم  ٢ﻟﺳﻧﺔ  ٢٠٠٨ﻗد أﻛد ﻓﻲ اﻟﻔﻘرة )ﺧﺎﻣﺳﺎ( /١أ ﻣﻧﻪ ﻋﻠﻰ ﺿرورة

ﻋرض اﻟﻣﻌﻧﻲ ﻣن ﻗﺑﻝ ﻗﺎﺿﻲ ﺗطﺑﻳق اﻟﻌﻘوﺑﺎت ﻋﻠﻰ طﺑﻳب اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﻌﻘﺎﺑﻳﺔ ﺑﻣﻘر اﻟﻣﺟﻠس
اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ أو ﺑﻣﻘر اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ أو ﻋﻠﻰ طﺑﻳب آﺧر ،ﻷﺟﻝ ﻓﺣﺻﻪ وﺗﻘدﻳم ﺗﻘرﻳر ﻋن ﺣﺎﻟﺗﻪ
)(٧٢

اﻟﺻﺣﻳﺔ ،ﻟﻳﺗﻣﻛن اﻟﻘﺎﺿﻲ اﻟﻣذﻛور ﻣن اﺧﺗﻳﺎر اﻟﻌﻣﻝ اﻟﻣﻧﺎﺳب ﻟﺣﺎﻟﺗﻪ اﻟﺑدﻧﻳﺔ.
)(٦٩

)(٧٠

)(٧١
)(٧٢

١٢٦
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أﻛد اﻟﻣؤﺗﻣر اﻟدوﻟﻲ اﻟﺳﺎﺑﻊ ﻟﻸﻣم اﻟﻣﺗﺣدة ﺑﺷﺄن اﻟوﻗﺎﻳﺔ ﻣن اﻟﺟرﻳﻣﺔ وﻣﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﻣﺟرﻣﻳن اﻟﻣﻧﻌﻘد ﺑﻣﻳﻼﻧو اﻟﻌﺎم ١٩٨٥
ﻋﻠﻰ ﺿرورة ﻋﻼج اﻟﻌواﻣﻝ اﻻﻗﺗﺻﺎدﻳﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ اﻟﻣﺳﺎﻋدة ﻋﻠﻰ اﻟﺟرﻳﻣﺔ ﻛﺎﻟﻔﻘر وﻋدم اﻟﻣﺳﺎواة واﻟﺑطﺎﻟﺔ ،ﻣﻊ
ﻣﺻدر ﻟﺗﺣﺳﻳن اﻟظروف اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ،وأن ﺗﻛون ﻣﺗوازﻧﺔ
ﻣراﻋﺎة ذﻟك ﻓﻲ ﺧطﺔ اﻟﺗﻧﻣﻳﺔ ،وﻟﺗﻛون ﺗﻠك اﻟﺧطﺔ
اً
وﻣﺧططﺎً ﻟﻬﺎ ﺑﺷﻛﻝ ﺟدﻳد .رﻣﺳﻳس ﺑﻬﻧﺎم ،اﻟﻛﻔﺎح ﺿد اﻹﺟرام ،ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق ،ص.٢٦٥
إن ﺣرﻛﺔ اﻟدﻓﺎع اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﺗﺳﻌﻰ إﻟﻰ ﺗﺟﻧب ﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﻛﻣﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﻳﺔ ،ﻻ ﻣﺟرد ﻋﻘوﺑﺔ اﻟﺳﺟن أو اﻟﺣﺑس،
وأﻧﻬﺎ ﺗدرك ﺻﻌوﺑﺔ ذﻟك ،ﻟﻬذا ﻧﺟدﻫﺎ ﺗﺗﺣدث ﻋن اﻻﺣﺗﻳﺎطﺎت اﻟﺗﻲ ﻳﻧﺑﻐﻲ اﺗﺧﺎذﻫﺎ ﻣﻊ ﺿرورة اﻟﻌﻣﻝ
اﻟﺗدرﻳﺟﻲ .ﻣؤﺗﻣر اﻟﺟﻣﻌﻳﺔ اﻟدوﻟﻳﺔ ﻟﻠدﻓﺎع اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ اﻟﻣﻧﻌﻘد ﺑﻣﻳﻼﻧو ﻓﻲ ١٥دﻳﺳﻣﺑر  .١٩٨٤وﻫﻧﺎك ﻣﺎ
ﻳﻌرف ﺑﺎﻟﺣرﻛﺔ اﻟﺣدﻳﺛﺔ ﻟرﻓﻊ اﻟﺻﻔﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﻳﺔ  decriminalizationواﻟﺣرﻛﺔ اﻟﻛﻧدﻳﺔ ﻟﻧﺑذ اﻟﺻﺑﻐﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧﻳﺔ
 dejuridicisationوﻛﻠﻬﺎ ﺗﺻب ﻓﻲ ﻫدف واﺣد ﻫو اﻟﺗﺿﻳﻳق ﻣن ﻓرص ﻓرض اﻟﻌﻘوﺑﺔ .ﻣﺎرك أﻧﺳﻝ ،ﻣرﺟﻊ
ﺳﺎﺑق ،ص.٣٣٠ ،٢٤١
رﻣﺳﻳس ﺑﻬﻧﺎم ،اﻟﻛﻔﺎح ﺿد اﻹﺟرام ،ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق ،ص.١٣٠
ﺑﺷﺄن ﺗداﺑﻳر اﻷﻣن ﺗراﺟﻊ اﻟﻣﺎدة  ١٩ﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻟﺟزاﺋري.
]ﻣﺠﻠﺔ ﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﻭﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ[

]ﻛﻠﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ – ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ[
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]د .ﺑﺎﺳم ﺷﻬﺎب[

ﺍﳌﻄﻠﺐ ﺍﻟﺜﺎﱐ
ﺗﻘﻴﻴﻢ ﺃﻭﱄ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻟﻠﻨﻔﻊ ﺍﻟﻌﺎﻡ
ﻗﺑﻝ ﺑﻳﺎن ﺷروط ٕواﺟراءات اﻟﻌﻣﻝ ﻟﻠﻧﻔﻊ وددﻧﺎ إﻋطﺎء ﺻورة أوﻟﻳﺔ ﻋﻣﺎ ﻛﺎن ﻗد ﺗﺑﻧﺎﻩ

اﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋري وﻣﺎ ﻛﺎن ﻗد أﻏﻔﻠﻪ ،وﻗد اﺧﺗرﻧﺎ ﻛﻼً ﻣن ﻣدة ﺗﻧﻔﻳذ اﻟﻌﻣﻝ وﺗﻌدد ﺟراﺋم اﻟﺟﺎﻧﻲ
واﻟﺿﺎﺑط اﻟذي ﻳﻣﻛن اﻋﺗﻣﺎدﻩ ﻟﺗﺣﻘﻳق اﻟﻣﻼءﻣﺔ ﺑﻳن ﺷﺧﺻﻳﺔ اﻟﻣدان واﻟﺟزاء اﻟﺟﻧﺎﺋﻲ ،وﻗدرة

ﺟﻬﺔ اﻻﺳﺗﺋﻧﺎف ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺣﻛم ﺑﺈﻟﻐﺎء اﻟﺣﻛم ﺑﻌﻘوﺑﺔ اﻟﻌﻣﻝ أو إﻗ اررﻩ ،واﻟﺟﻬﺔ اﻟﻣراد ﺗﻧﻔﻳذ اﻟﻌﻣﻝ
ﻟدﻳﻬﺎ وﻣﺎ ﻳﺗﺻﻝ ﺑطﺑﻳﻌﺔ اﻷﻋﻣﺎﻝ اﻟﺗﻲ ﻳراد إﻧﺟﺎزﻫﺎ ،إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻣﺎ ﻛﺎن ﻳﺟب أن ﻳﻠﺗﻔت إﻟﻳﻪ
اﻟﻣﺷرع اﻟﻣذﻛور ﻣن ﻣﺳﺎﺋﻝ.
ﺣﻳث ﺟﻌﻝ اﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋري ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة  ٥ﻣﻛرر  ١ﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻟﺣد اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻣدة
اﻟﺣﺑس اﻟﻣﻘﺿﻲ ﺑﻪ ﺳﻧﺔ واﺣدة ﻓﻳﻣﺎ ﺟﻌﻝ اﻟﺣد اﻷﻋﻠﻰ ﻟﺗﻧﻔﻳذ ﻋﻘوﺑﺔ اﻟﻌﻣﻝ  ١٨ﺷﻬرا ،ﺑﻣﺎ ﻳﻌﻧﻲ
أن ﻣدة اﻟﻌﻣﻝ ﺗزﻳد ﻋن ﻣدة اﻟﺣﺑس ﺑﻣﻘدار اﻟﻧﺻف ،وﻫو اﺗﺟﺎﻩ ﻳﺟد ﺗﻔﺳﻳرﻩ ﻓﻲ رﻏﺑﺔ اﻟﻣﺷرع
ﻓﻲ ﻓﺳﺢ اﻟﻣﺟﺎﻝ أﻣﺎم اﻟﺟﻬﺎت اﻟﻣﻌﻧﻳﺔ ﺑﺗطﺑﻳق اﻟﻌﻣﻝ ﻟﻠﻧﻔﻊ اﻟﻌﺎم ﻟﺗﺗﻣﻛن ﻣن ﺗﺣﻘﻳق اﻟﺗﺄﻫﻳﻝ
واﻹﺻﻼح ،أو أﻧﻪ ﻗد ﺗﺣﺳب ﻟﺗﻌﺛر ﺗطﺑﻳق اﻟﻌﻣﻝ ﻟﻠﻧﻔﻊ اﻟﻌﺎم ،وذﻟك ﺑﻣﻧﺢ ﻣدة إﺿﺎﻓﻳﺔ ﺗزﻳد
ﻋﻠﻰ ﻣﻘدار اﻟﻌﻘوﺑﺔ ،أو ﻻﺧﺗﻼف طﺑﻳﻌﺔ اﻟﺣﺑس ﻋن اﻟﻌﻣﻝ .وﻫو ﺑذﻟك ﻗد ﺧﺎﻟف ﺑﻌض
اﻟﺗﺷرﻳﻌﺎت اﻟﺗﻲ ﺳﺑﻘﺗﻪ ﻓﻲ ﺗﺑﻧﻲ اﻟﻌﻣﻝ ﻟﻠﻧﻔﻊ اﻟﻌﺎم ﻛﻘﺎﻧون اﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻷﺛﻳوﺑﻲ ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة ١٠٦

ﻣﻧﻪ؛ إذ ﺳﺎوى واﺿﻌﻪ ﺑﻳن ﻣدة اﻟﻌﻣﻝ وﻣدة اﻟﺣﺑس اﻟﺗﻲ ﻻ ﺗﺗﺟﺎوز ﺛﻼﺛﺔ أﺷﻬر .وﻳﻘﺎﻝ ﺑﺄن
)(٧٣

أﻓﺿﻝ ﻣدة ﺣﺑس ﻳﻣﻛن اﺳﺗﺑداﻟﻬﺎ ﻻ ﺗﺗﻌدى اﻟﺳﻧﺔ ،ﻋﻠﻰ أن ﺗﻛون ﻣدة اﻟﻌﻣﻝ ﻣﺳﺎوﻳﺔ ﻟﻬﺎ.

وﻟم ﻳرد ﻓﻲ اﻟﺗﺷرﻳﻊ اﻟﺟزاﺋري اﻟﺣﻝ اﻟذي ﻳﻧﺑﻐﻲ اﺗﺑﺎﻋﻪ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﺎ إذا زادت اﻟﻣدة ﻋﻧد
)(٧٤

ﺗﻌﺛر اﻟﻌﻣﻝ ﻋﻠﻰ  ١٨ﺷﻬرا ،وﻗد أﺟﺎز اﻟﻣﺷرع وﻗف ﺗﻧﻔﻳذ اﻟﻌﻣﻝ؛

ﺣﻳث ﻳﺑﻘﻰ اﻟﺗﺳﺎؤﻝ

ﻣطروﺣﺎ ﺑﺷﺄن ﻣدة اﻟوﻗف إن ﻛﺎﻧت ﺳﺗﺣﺳب ﻣن ﺿﻣن اﻟﻣدة اﻟﺳﺎﻟﻔﺔ أم ﻻ؟
) (٧٣أﻛرم ﻧﺷﺄت إﺑراﻫﻳم ،ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق ،ص.١٤٨
) (٧٤اﻟﻣﺎدة  ٥ﻣﻛرر  ١واﻟﻣﺎدة  ٥ﻣﻛرر  ٣ﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﻌﻘوﺑﺎت.
]ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﺴﺎﺑﻌﺔ ﻭﺍﻟﻌﺸﺮﻭﻥ[ ]ﺍﻟﻌﺪﺩ ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ ﻭﺍﻟﺨﻤﺴﻮﻥ -ﺫﻭ ﺍﻟﺤﺠﺔ  ١٤٣٤ﺃﻛﺘﻮﺑﺮ [٢٠١٣
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]ﻋﻘوﺑﺔ اﻟﻌﻣﻝ ﻟﻠﻧﻔﻊ اﻟﻌﺎم ﻓﻲ اﻟﺗﺷرﻳﻊ اﻟﺟزاﺋري[

وﻻ ﺗطﺑق ﻋﻘوﺑﺔ اﻟﻌﻣﻝ ﻟﻠﻧﻔﻊ اﻟﻌﺎم ﺣﻳث ﺗﺗﻌدد ﺟراﺋم اﻟﺟﺎﻧﻲ وﻟو ﻛﺎﻧت ﻣدة اﻟﺣﺑس -ﻋن

ﺟراﺋم ﻣﺗﻌددة ﻣﺎدﻳﺎ أو ﻣﻌﻧوﻳﺎً -ﺳﻧﺔ أو أﻗﻝ؛ وذﻟك ﻟﻘوﻝ اﻟﻣﺷرع) :إذا ﻛﺎﻧت ﻋﻘوﺑﺔ اﻟﺟرﻳﻣﺔ
اﻟﻣرﺗﻛﺑﺔ(  La peine prévue pour l’infraction commiseرﻏم ﻗوﻟﻪ ﻓﻲ ﻣوﺿﻊ آﺧر) :إذا ﻛﺎﻧت
)(٧٥

اﻟﻌﻘوﺑﺔ اﻟﻣﻧطوق ﺑﻬﺎ( . La peine prononcée

وﻗد ﻳﻘﺎﻝ ﺑﺄن اﻟﻣﺷرع ﻳﻌﺑر ﻓﻲ ﻛﺛﻳر ﻣن اﻷﺣﻳﺎن ﻋن اﻹﻓراد وﻻ ﻳﻣﺎﻧﻊ ﻣن ﺳﺣب ﺣﻛﻣﻪ
ﻋﻠﻰ اﻟﺟﻣﻊ ،أو أن اﻟﻌﺑرة ﺑﺎﻟﺣد اﻷدﻧﻰ ﻟﻠﻌﻘوﺑﺔ اﻟﻣﺣددة ﻓﻲ اﻟﻧص ﻛﻣﺗطﻠب ﻟﺗطﺑﻳﻘﻪ ،وﻣﺛﻝ ﻫذا
اﻟرأي إن وﺟد ﻳﻣﻛن اﻟرد ﻋﻠﻳﻪ ﺑﻣﻘوﻟﺔ أن ﻋﻘوﺑﺔ اﻟﻌﻣﻝ ﻟﻠﻧﻔﻊ اﻟﻌﺎم ﻛﺑدﻳﻝ ﻟﻠﺣﺑس ﺗﺄﺗﻲ ﻣن ﺑﺎب
اﻻﺳﺗﺛﻧﺎء اﻟذي ﻻ ﻳﺻﺢ اﻟﺗوﺳﻊ ﻓﻳﻪ وﻻ اﻟﻘﻳﺎس ﻋﻠﻳﻪ ،وأن اﻷﻣر ﻻ ﻋﻼﻗﺔ ﻟﻪ ﺑﺎﻟﻧص اﻷﺻﻠﺢ
ﻟﻠﻣﺗﻬم ،ﻛﻣﺎ أن ارﺗﻛﺎب اﻟﺟﺎﻧﻲ ﻷﻛﺛر ﻣن ﺟرﻳﻣﺔ دون اﻟﺣﻛم ﻋﻠﻳﻪ ﻧﻬﺎﺋﻳﺎ ﻋن أي ﻣﻧﻬﺎٕ ،وان
)(٧٦

ﻛﺎن ﻻ ﻳﻧطﺑق ﻋﻠﻳﻪ وﺻف اﻟﻌﺎﺋد إﻻ أﻧﻪ ﻻ ﻳﺳﺗﺣق ﻣﻊ ذﻟك اﻣﺗﻳﺎز اﻹﺑداﻝ.

أﻣﺎ ﻋن ﻣدى

ﺿرورة ﺗدﺧﻝ اﻟﻣﺷرع ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻝ ﻟﺟﻌﻝ اﻟﻌﻣﻝ ﻟﻠﻧﻔﻊ اﻟﻌﺎم ﺑدﻳﻼً ﻟﻌﻘوﺑﺔ ﻋدة ﺟراﺋم ،ﻓﻧﻌﺗﻘد ﺑﺄن
ذﻟك ﻣﺗوﻗف ﻋﻠﻰ اﺳﺗﺣداث ﻗواﻋد ﺗﻧظم اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻳن اﻷﻧظﻣﺔ اﻟﺑدﻳﻠﺔ اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ،وﻋﻠﻰ اﺳﺗﺣداث

أﻧظﻣﺔ ﺟدﻳدة ﻛﺎﻟﻐراﻣﺔ اﻟﻳوﻣﻳﺔ

.Jours – amende

إن اﻟﺷروط اﻟﺗﻲ وﺿﻌت أﻣﺎم اﻟﻘﺿﺎء ،واﻟﺗﻲ ﺳﻧﺗوﻟﻰ ﺑﻳﺎﻧﻬﺎ ﻻﺣﻘﺎ ،ﻻ ﺗﻐﻧﻲ ﻋن ﺗﻘدﻳرﻩ،
وﻟم ﻳﻛن ﺑﻣﻘدور اﻟﻣﺷرع أن ﻳﻠﻐﻲ دور اﻟﻘﺎﺿﻲ ،ﻓﻘﺎﻝ ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة  ٥ﻣﻛرر ١ﻣن ﻗﺎﻧون
اﻟﻌﻘوﺑﺎت) :ﻳﻣﻛن ﻟﻠﺟﻬﺔ اﻟﻘﺿﺎﺋﻳﺔ أن ﺗﺳﺗﺑدﻝ ﻋﻘوﺑﺔ اﻟﺣﺑس اﻟﻣﻧطوق ﺑﻬﺎ...وذﻟك ﺑﺗواﻓر

اﻟﺷروط اﻵﺗﻳﺔ (:أي أن ﻗﻧﺎﻋﺔ وﻣواﻓﻘﺔ اﻟﻘﺎﺿﻲ أﺳﺎس ﻓﻲ اﺳﺗﺑداﻝ ﻋﻘوﺑﺔ اﻟﺣﺑس ﺑﻌﻘوﺑﺔ اﻟﻌﻣﻝ
وﻛﻝ ﻣﺎ ﻳﻌﻘﺑﻬﺎ ﻳﺑﻧﻰ ﻋﻠﻳﻬﺎ.

) (٧٥اﻟﻣﺎدة  ٥ﻣﻛرر  ١ﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﻌﻘوﺑﺎت .وﺑﺷﺄن ﺗﻌدد اﻟﺟراﺋم  Concours d’infractionsﺗراﺟﻊ اﻟﻣواد
 ٣٢إﻟﻰ  ٣٨ﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﻌﻘوﺑﺎت ،وﻓﻲ اﻟﻧص اﻷﺧﻳر أوﺟب اﻟﻣﺷرع ﺿم ﻋﻘوﺑﺎت اﻟﻣﺧﺎﻟﻔﺎت
وﺟوﺑﺎEn matière de contraventions, le cumul des peines est obligatoire. .
) (٧٦ﺗراﺟﻊ اﻟﻣﺎدة  ٥٣ﻣﻛرر  ٥ﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﻌﻘوﺑﺎت ،وﻗد ﺳﺑق اﻹﺷﺎرة ﻟﻣﺿﻣوﻧﻬﺎ.

١٢٨
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]ﻣﺠﻠﺔ ﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﻭﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ[

]ﻛﻠﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ – ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ[
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???????? ??????? ?? ????? ????? ????? ????? Shehab:

]د .ﺑﺎﺳم ﺷﻬﺎب[

وﻻﺑد ﻣن اﻟﺑﺣث ﺧﺎرج اﻟﺷروط اﻟﺗﻲ أدرﺟﻬﺎ اﻟﻣﺷرع ﻋﻣﺎ ﺳﻳﻘﻧﻊ اﻟﻘﺎﺿﻲ أو ﻳﺑدد ﻗﻧﺎﻋﺗﻪ،
وﻟﺗﻛن اﻟﺧطورة اﻹﺟراﻣﻳﺔ ،واﻷﺧﻳرة ﺳﻣﺔ ﻣن اﻟﺳﻣﺎت اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺷﺧص اﻟﻣﺟرم .وﻟﻘد طرﺣت
ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻛر اﻟﺟﻧﺎﺋﻲ ﻣﻌﺎدﻟﺔ ﺗﺗﻣﺛﻝ ﺑﻣﺎ ﻳﻠﻲ :ﺟرﻳﻣﺔ +ﺣرﻳﺔ اﻻﺧﺗﻳﺎر  +ﺧطورة إﺟراﻣﻳﺔ =

ﻋﻘوﺑﺔ (٧٧).أي أن اﻟﺧطورة اﻹﺟراﻣﻳﺔ أﺣد ﺷروط ﻓرض اﻟﻌﻘوﺑﺔ ﻻ اﻟﺷرط اﻟوﺣﻳدٕ ،وان ﺻﺣت
ﻫذﻩ اﻟﻣﻌﺎدﻟﺔ ،ﻓذﻟك ﻳﻌﻧﻲ أن ﻏﻳﺎب اﻟﺧطورة ﻗد ﻳﻘود إﻟﻰ ﻋدم ﺿرورة اﻟﻌﻘوﺑﺔ ﺑﺻورﺗﻬﺎ
اﻟﻣﻌروﻓﺔ ،وﻣن ﺛم ﻳﻧﺑﻐﻲ اﻟﺑﺣث ﻋن اﻟﺑدﻳﻝ ،وﻟﻳﻛن اﻟﻌﻣﻝ ﻟﻠﻧﻔﻊ اﻟﻌﺎم ،وﻻ ﻧﻌﺗﻘد ﺑﺄن اﻟﻌﻣﻝ

اﻟﻣذﻛور ﻳواﺟﻪ ﺧطورة ﺣﻘﻳﻘﻳﺔ ٕواﻧﻣﺎ ﻳواﺟﻪ ﺧﻠﻼً ﻓﻲ ﺳﻠوك اﻟﻔرد وﻋدم ﺗﻛﻳﻔﻪ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ،
واﻷﺧﻳر ﻳﻌﺎﻟﺞ ﺑﺎﻟﺑﻠﺳم اﻷﻗرب إﻟﻰ ﺟﻧﺳﻪ إن ﻟم ﻳﻛن ﻣن ﺟﻧﺳﻪ وﻫو اﻟﻌﻣﻝ؛ ﺣﻳث ﻳﺗﺣوﻝ ﻣن
ﻣﺻدر ﻟﻛﺳب اﻟرزق إﻟﻰ وﺳﻳﻠﺔ ﻋﻼج ﻗد ﺗﻛون اﻷﺧﻳرة ،وﻋﺎدة ﻣﺎ ﻳﺑرر ﻣﻧﺢ ﺑداﺋﻝ اﻟﻌﻘﺎب
ﺑﻔﻛرة ﻏﻳﺎب اﻟﺧطورة اﻹﺟراﻣﻳﺔ ﻟدى اﻟﺟﺎﻧﻲ ﻛوﻗف اﻟﺗﻧﻔﻳذ واﻹﻓراج اﻟﻣﺷروط.
ﻫذا وﻗد ﻋرﻓت اﻟﺧطورة اﻹﺟراﻣﻳﺔ ﺑﺄﻧﻬﺎ) :ﺣﺎﻟﺔ ﻧﻔﺳﻳﺔ ﻳﺣﺗﻣﻝ ﻣن ﺟﺎﻧب ﺻﺎﺣﺑﻬﺎ أن
)(٧٨

ﻳﻛون ﻣﺻد ار ﻟﺟرﻳﻣﺔ ﻣﺳﺗﻘﺑﻠﺔ(.

واﻟﻌﻣﻝ ﻟﻠﻧﻔﻊ اﻟﻌﺎم ﻳواﺟﻪ ﺧطورة اﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ ﻻ إﺟراﻣﻳﺔ،

واﻷﺧﻳرة ﺗواﺟﻪ ﺑﺎﻟﺣﺑس ﻻ ﺑﺑدﻳﻠﻪ .وﻟﻘد ﻗﻳﻝ ﺑﺄن اﻟﺧطورة اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ أوﺳﻊ ﻣن اﻟﺧطورة
اﻹﺟراﻣﻳﺔ ﺑﻝ وﺗﺿم اﻷﺧﻳرة ،وﻻ ﺷﺄن ﻟﻠﻘﺎﻧون اﻟﺟزاﺋﻲ ﺑﻣن ﻻ ﻳرﺗﻛب اﻟﺟرﻳﻣﺔ ،وﻣﺎ اﻟﻌﻘوﺑﺔ إﻻ
)(٧٩

وﺳﻳﻠﺔ ﻣواﺟﻬﺔ اﻟﺧطورة اﻹﺟراﻣﻳﺔ ﻟﻣﻧﻊ ارﺗﻛﺎب ﺟرﻳﻣﺔ ﺟدﻳدة.

واﻟرأي اﻟﺳﺎﻟف ﻻﻳﻌﺎرض

ﺑداﺋﻝ اﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻟﺳﺎﻟﺑﺔ ﻟﻠﺣرﻳﺔ ،وﻻ ﻳﺳﺗﺑﻌد ﻓرض ارﺗﻛﺎب اﻟﺟرﻳﻣﺔ ﻣﻊ ﻏﻳﺎب اﻟﺧطورة اﻹﺟراﻣﻳﺔ
ﻟدى ﻓﺎﻋﻠﻬﺎ .وﻧذﻛر ﺑﺄن ﻣﻧﺢ ﻓرﺻﺔ اﻟﻌﻣﻝ ﻟﻠﻧﻔﻊ اﻟﻌﺎم ﻻ ﺗﻘطﻊ ﺑﻛون اﻟﺷﺧص ﻻ ﻳﺣﻣﻝ أﻳﺔ
ﺧطورة إﺟراﻣﻳﺔ وﻻ ﻳﻌﻧﻲ أن اﻟﻌﻣﻝ اﻟﻣذﻛور ﺳﻳطﻬرﻩ ﻣن أدران اﻹﺟرام .ﻛﻣﺎ ﻧود اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ

ﻧﻘطﺔ ﻣﻬﻣﺔ ﺗﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﻔرض اﻟذي ﻳﻠﻐﻰ ﻓﻳﻪ اﻟﻌﻣﻝ ﻟﻠﻧﻔﻊ اﻟﻌﺎم ﻓﻲ أي ﻣرﺣﻠﺔ ﻣن ﻣراﺣﻝ ﺗﻧﻔﻳذﻩ،
ﻣن ﻣﻧطﻠق أن اﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋري  -ﻛﻣﺎ ﺳﻳﺗﺿﺢ ﻻﺣﻘﺎ  -أﻗر ﺑﻘﺎﻋدة أن اﻟﻌﻣﻝ اﻟﻣذﻛور إﻣﺎ أن

) (٧٧رﻣﺳﻳس ﺑﻬﻧﺎم ،اﻟﻛﻔﺎح ﺿد اﻹﺟرام ،ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق،ص.٥٣
) (٧٨رﻣﺳﻳس ﺑﻬﻧﺎم ،اﻟﻛﻔﺎح ﺿد اﻹﺟرام ،ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق ،ص.٥٣
) (٧٩رﻣﺳﻳس ﺑﻬﻧﺎم ،اﻟﻛﻔﺎح ﺿد اﻹﺟرام ،ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق ،ص ٥٨ـ .٥٩
]ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﺴﺎﺑﻌﺔ ﻭﺍﻟﻌﺸﺮﻭﻥ[ ]ﺍﻟﻌﺪﺩ ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ ﻭﺍﻟﺨﻤﺴﻮﻥ -ﺫﻭ ﺍﻟﺤﺠﺔ  ١٤٣٤ﺃﻛﺘﻮﺑﺮ [٢٠١٣
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]ﻋﻘوﺑﺔ اﻟﻌﻣﻝ ﻟﻠﻧﻔﻊ اﻟﻌﺎم ﻓﻲ اﻟﺗﺷرﻳﻊ اﻟﺟزاﺋري[

ﻳﻧﻔذ ﻛﻠﻪ أو ﻳﺗرك ﻛﻠﻪ ،وﻻ ﻳﻣﻛن أن ﺗﻛﺷف ﺑﻌض اﻟﺗﺻرﻓﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺻدر ﻋن اﻟﻣﺣﻛوم ﻋﻠﻳﻪ

ﻛﻌدم ﺣﺿورﻩ أو اﻧﺿﺑﺎطﻪ ﻋﻧد أداء اﻟﻌﻣﻝ ،واﻟﺗﻲ ﺗﻛون اﻟﺳﺑب ﻓﻲ ﻋودﺗﻪ إﻟﻰ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ

اﻟﻌﻘﺎﺑﻳﺔ ﻟﺗﻧﻔﻳذ ﻋﻘوﺑﺔ اﻟﺣﺑس ﺑﺣﻘﻪ ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﻳﺣﻣﻝ ﺧطورة إﺟراﻣﻳﺔ ﻟم ﺗﻛن واﺿﺣﺔ ﻟدى اﻟﺟﻬﺔ
)(٨٠

اﻟﻘﺿﺎﺋﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﻧطﻘت ﺑﺎﻟﺣﻛم.

وﺑﺷﺄن ﻗدرة ﺟﻬﺔ اﻟﻧظر ﻓﻲ اﻻﺳﺗﺋﻧﺎف ﻋﻠﻰ ﺷﻣوﻝ اﻟﻣﺣﻛوم ﻋﻠﻳﻪ ﺑﻌﻘوﺑﺔ اﻟﻌﻣﻝ ﻟﻠﻧﻔﻊ
اﻟﻌﺎم ،ﻓﻼ ﻳوﺟد ﻓﻲ اﻋﺗﻘﺎدﻧﺎ ﻣﺎ ﻳﻣﻧﻊ ﻣن ذﻟك ،ﺣﻳث ﻗﺎﻝ اﻟﻣﺷرع ﻳﻣﻛن ﻟﻠﺟﻬﺔ اﻟﻘﺿﺎﺋﻳﺔ
)(٨١

juridiction peut remplacer

La

وﻟو ﻟم ﺗﻛن ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻣوﺿوع ﻣﻘﺗﻧﻌﺔ ﺑﺎﺳﺗﺣﻘﺎﻗﻪ ﻟﻠﻌﻘوﺑﺔ

اﻟﻣذﻛورة ،أﻳﺎ ﻛﺎن اﻟطﺎﻋن اﻟﻣﺣﻛوم ﻋﻠﻳﻪ أﻣﺎم اﻟﻧﻳﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔٕ .واذا ﻛﺎن اﻟﻣﺣﻛوم ﻋﻠﻳﻪ ﻗد ﺷﻣﻝ
ﺑﺎﻟﻌﻣﻝ ﻟﻠﻧﻔﻊ اﻟﻌﺎم ﺛم اﺳﺗﺄﻧف ﻓﻳﻧﺑﻐﻲ ﺗطﺑﻳق ﻗﺎﻋدة "ﻻ ﻳﺿﺎر اﻟطﺎﻋن ﺑطﻌﻧﻪ" .وﻻ ﻳوﺟد ﻣﺎ
ﻳﻣﻧﻌﻪ ﻣن اﻻﺳﺗﺋﻧﺎف رﻏم ﻗﺑوﻟﻪ ﻟﻠﻌﻣﻝ ﻛﺧﻳﺎر ﺑدﻳﻝ ﻟﻠﺣﺑس ،ﻓﻣن ﻣﺻﻠﺣﺗﻪ وﻫو ﻣدان أن ﻳﺑرئ،
وﻳظﻝ ﺧﻳﺎرﻩ ﻗﺎﺋﻣﺎ ﻣﺗﻰ ﻣﺎ ﻛﺎن اﻟﻣﺳﺗﺄﻧف اﻟوﺣﻳد ،أﻣﺎ ﻟو ﻛﺎﻧت اﻟﻧﻳﺎﺑﺔ ﻫﻲ ﻣن أﺳﺗﺄﻧف وﺣدﻫﺎ
أو ﻣﻊ اﻟﻣﺣﻛوم ﻋﻠﻳﻪ ﻓﻼ ﻳوﺟد ﻣﺎ ﻳﻣﻧﻊ ﻣن إﻟﻐﺎء اﻟﺣﻛم اﻟﻘﺎﺿﻲ ﺑﺎﻟﻌﻣﻝ ﻟﻠﻧﻔﻊ اﻟﻌﺎم ،وﻛﻝ ذﻟك
)(٨٢

ﻳﺄﺗﻲ ﺗطﺑﻳﻘﺎ ﻟﻠﻘواﻋد ذات اﻟﺻﻠﺔ ﺑﺎﻟطﻌن ﻓﻲ اﻷﺣﻛﺎم.

أﻣﺎ ﻣن ﺻدر ﺑﺣﻘﻪ ﺣﻛم ﻏﻳﺎﺑﻲ ﺛم

ﻋﺎرض ﻓﺎﻷﻣر ﻳﺗﻌﻠق ﺑﻧﺗﻳﺟﺔ ﻣﺎ ﺳﻳؤوﻝ إﻟﻳﻪ ﺣﺎﻟﻪ ،وﻻﺑد ﻣن ﺣﺿورﻩ ﻋﻧد اﻟﻧطق ﺑﺎﻟﺣﻛم ﻟﻛﻲ
ﻳﺄﺧذ ﻗﺑوﻟﻪ أو رﻓﺿﻪ ﻟﻠﻌﻣﻝ ﻟﻠﻧﻔﻊ اﻟﻌﺎم ،وﻟﻳﻧﺑﻪ إﻟﻰ ﻣﺻﻳرﻩ إذا ﻣﺎ أﺧﻝ ﺑﺎﻟﺗزاﻣﺎﺗﻪ.
وﻗد ﺣﺻر اﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋري ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة  ٥ﻣﻛرر  ١ﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﻌﻘوﺑﺎت أداء اﻟﻌﻣﻝ ﻟﻠﻧﻔﻊ
اﻟﻌﺎم ﻟدى اﻟﺷﺧص اﻟﻣﻌﻧوي اﻟﻌﺎم  ، personne morale de droit publicوﻳﺄﺗﻲ ﻫذا ﻣن ﺑﺎب
اﻟﺣرص ﻋﻠﻰ ﺿﻣﺎن ﺗﻧﻔﻳذ اﻟﻌﻘوﺑﺔ ﺑﺷﻛﻝ أﻓﺿﻝ ،وﻟﻛﻲ ﻻ ﻳﻘﺎﻝ ﺑﺄن أﻣر اﻟﻌﻘوﺑﺔ ﺻﺎر ﺑﻳد
) (٨٠ﺗرﻓض ﺣرﻛﺔ اﻟدﻓﺎع اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ اﻟﺧطورة اﻹﺟراﻣﻳﺔ واﻟﺗﻔرﻳد واﻟﺷﺧﺻﻳﺔ اﻹﺟراﻣﻳﺔ ،وﺗﻌﺗﺑرﻫﺎ ﻣﻣﺎ ﺗﺟﺎوزﻩ
اﻟزﻣن ،وﺗرﻛز ﻋﻠﻰ ظروف اﻹﺟرام ،ﻛﻣﺎ ﻻ ﺗؤﻣن ﺑﻌداﻟﺔ ﻗﺎﻧون اﻟﻌﻘوﺑﺎت وﺗﺷﻛك ﺑﺄﻫداﻓﻪ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ .أﻧظر:
ﻣﺎرك أﻧﺳﻝ ،ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق ،ص.٢٩٢
) (٨١اﻟﻣﺎدة  ٥ﻣﻛرر  ١ﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﻌﻘوﺑﺎت.
) (٨٢ﺑﺷﺄن اﻻﺳﺗﺋﻧﺎف ﺗراﺟﻊ اﻟﻣواد ﻣن  ٤١٦إﻟﻰ  ٤٣٨ﻣن ﻗﺎﻧون اﻹﺟراءات اﻟﺟزاﺋﻳﺔ اﻟﺻﺎدر ﺑﺎﻷﻣر رﻗم  ٦٦ـ
 ١٥٥ﻓﻲ .١٩٦٦/٦/٨

١٣٠

44

]ﻣﺠﻠﺔ ﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﻭﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ[

]ﻛﻠﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ – ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ[
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???????? ??????? ?? ????? ????? ????? ????? Shehab:

]د .ﺑﺎﺳم ﺷﻬﺎب[

اﻟﺧواص ،رﻏم إﺟﺎزﺗﻪ ذﻟك ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻌﻣﻝ اﻟﻌﻘﺎﺑﻲ ،وﻗد أﺷﺎر اﻟﻣﻧﺷور اﻟﺻﺎدر ﻋن وزﻳر اﻟﻌدﻝ
ﻓﻲ دﻳﺑﺎﺟﺗﻪ إﻟﻰ أن ﻋﻘوﺑﺔ اﻟﻌﻣﻝ ﻟﻠﻧﻔﻊ اﻟﻌﺎم )ﺗﺳﻣﺢ ﺑﺈﺷراك اﻟﻬﻳﺋﺎت واﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻌﻣوﻣﻳﺔ ﻓﻲ
)(٨٣

ﻋﻣﻠﻳﺔ إﻋﺎدة اﻹدﻣﺎج(.

وﻧﻌﺗﻘد ﺑﺄن اﻟﻣﺷرع ﺳﻳﺗراﺟﻊ ﻓﻲ ﻳوم ﻣﺎ ﻋن ﻫذا اﻟﺗوﺟﻪ ،ﻻﺳﻳﻣﺎ ﻣﻊ

ﺿﻌف اﺳﺗﺟﺎﺑﺔ اﻟﻬﻳﺋﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ،وﻷﺳﺑﺎب ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﺗﺗﻌﻠق ﺑطﺑﻳﻌﺔ ﻋﻣﻠﻬﺎ أو ﻟﻌدم وﺟود ﻣﺎ ﻳﻠزﻣﻬﺎ
ﺑﺗﻘدﻳم ﻋرض اﻟﻌﻣﻝ ،واﻟﺟﻬﺎت اﻷﻛﺛر اﺳﺗﺟﺎﺑﺔ اﻟﻳوم ﻫﻲ اﻟﺑﻠدﻳﺔ وﻣدﻳرﻳﺔ اﻟﻧﺷﺎط اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ
وﻣدﻳرﻳﺔ اﻟﺻﺣﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻟﻬﻳﺋﺎت اﻟﻘﺿﺎﺋﻳﺔ .أﻣﺎ ﻓﻲ ﻓرﻧﺳﺎ ﻓﺑﺎﺳﺗﺛﻧﺎء اﻟﺷﺧص اﻟﻣﻌﻧوي اﻟﻌﺎم
)(٨٤

ﻳﺳﻣﺢ ﺑﺗﻧﻔﻳذ اﻟﻌﻘوﺑﺔ ﻟدى ﺟﻣﻌﻳﺔ ذات ﻧﺷﺎط ﻣﺗﺻﻝ ﺑﺎﻟﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ.

وﻗﺻر اﻟﻌﻣﻝ ﻓﻲ اﻟﻘطﺎع اﻟﻌﺎم ﻳﺗﻧﺎﻓﻰ ﻣﻊ ﻣﺎ ﻳﺟري ﻋﻠﻳﻪ اﻟﻌﻣﻝ اﻟﻳوم ﻓﻲ اﻟﻌدﻳد ﻣن
اﻟدوﻝ ﻣن ﺗﻌزﻳز ﻟﺗﺟرﺑﺔ ﺧﺻﺧﺻﺔ اﻟﺳﺟون ،وﻷﺳﺑﺎب ﻻ ﻳﺳﻊ اﻟﻣﺟﺎﻝ ﻟﻌرﺿﻬﺎ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺑﺣث،
)(٨٥

وﻫﻲ ﺗﺟرﺑﺔ ﻳﺗوﻗﻊ ﻟﻬﺎ اﻟﻣزﻳد ﻣن اﻟﻧﻣو.

وﻧرى إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻣﺎ ﺳﻠف ﺿرورة اﻟﺗﻔﻛﻳر ﺑﺎﺳﺗﺣداث ﻋﻘوﺑﺔ ﻟﻠﺷﺧص اﻟﻣﻌﻧوي اﻟﺧﺎص
أﺳوة ﺑﺎﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻟﺟﻧﺎﺋﻳﺔ اﻷﺧرى اﻟﺗﻲ أﻗرﻫﺎ اﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋري ،وﺗﺗﻣﺛﻝ ﺑﺗﻛﻔﻝ اﻟﺷﺧص اﻟﻣذﻛور
ﺑﻌدد ﻣن اﻟﻣﺣﻛوم ﻋﻠﻳﻬم وﻟﻔﺗرة ﻣﻌﻳﻧﺔ ،ﻋﻧد ارﺗﻛﺎﺑﻪ ﻟﺟراﺋم ﻣن ﻧوع ﺗﻠك اﻟﺗﻲ ﻻ ﺗﻘوض وﺟودﻩ
وﺗﻘود إﻟﻰ ﺣﻠﻪ ،أو أن ﻳﻘوم ﻫو ذاﺗﻪ ﺑﺄداء ﻋﻣﻝ ﻟﺻﺎﻟﺢ اﻟﻣﻧﻔﻌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﻏرار ﻣﺎ ﻫو
ﻣوﺟود ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﺷﺧص اﻟطﺑﻳﻌﻲ ،وﻣن ﻗﺑﻳﻝ ذﻟك إﻟزام ﻣﺳﺗﺷﻔﻰ ﺧﺎص ﺑﻌﻼج ﻋدد ﻣن
)(٨٦

اﻟﻣﺣﺗﺎﺟﻳن ﻣﺟﺎﻧﺎ ،أو إﻟزام ﺷرﻛﺔ ﺑﺗﻌﺑﻳد طرﻳق ﺻﻐﻳر أو ﻣﺗوﺳط.

وﻣن ﻣﻧطﻠق أن ﻟﻠﻌﻣﻝ

ﻟﻠﻧﻔﻊ اﻟﻌﺎم ﻣﺿﺎﻣﻳن ﻧﻔﺳﻳﺔ وأﺧرى ﻣﺎدﻳﺔ ،ﺣﻳث ﺗﻐﻠب اﻷﺧﻳرة ﻋﻠﻰ ﻏﻳرﻫﺎ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻬذا اﻟﻣﻛون.
) (٨٣اﻟﻣﻧﺷور رﻗم  ٢ﻟﺳﻧﺔ . ٢٠٠٩

D’une personne morale de droit public ou d’une association habilitée à mettre en
œuvre des travaux d’intérêt général.

)(84

اﻟﻣﺎدة  ١٣١ـ ﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻟﻔرﻧﺳﻲ.
) (٨٥ﻣن ﺑﻳن اﻟدوﻝ اﻟﺗﻲ ﺗﻣﻠك ﺗﺟرﺑﺔ ﺧﺻﺧﺻﺔ اﻟﺳﺟون اﻟوﻻﻳﺎت اﻟﻣﺗﺣدة اﻷﻣرﻳﻛﻳﺔ ٕواﻧﺟﻠﺗ ار وﺟﻧوب أﻓرﻳﻘﻳﺎ.
ﻟﻠﻣزﻳد :ﻣﺣﻣد اﻟﺳﺑﺎﻋﻲ ،ﺧﺻﺧﺻﺔ اﻟﺳﺟون ،دار اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺟدﻳدة ،اﻹﺳﻛﻧدرﻳﺔ ،٢٠٠٩ ،ص ٢٠٥ـ .٢١٩
وﺗوﺟد اﻟﻌدﻳد ﻣن اﻟدﻋوات وﻓﻲ دوﻝ ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻟﺧﺻﺧﺻﺔ اﻟﺳﺟون.
) (٨٦ﻳﺄﺧذ اﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋري ﻣﻧذ اﻟﻌﺎم  ٢٠٠٤ﺑﺎﻟﻘﺎﻧون رﻗم  ٠٤ـ  ١٥اﻟﻣﻌدﻝ ﻟﻘﺎﻧون اﻟﻌﻘوﺑﺎت ﺑﺎﻟﻣﺳؤوﻟﻳﺔ اﻟﺟزاﺋﻳﺔ
ﻟﻸﺷﺧﺎص اﻟﻣﻌﻧوﻳﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ،وﻫﻧﺎك اﻟﻌدﻳد ﻣن اﻟﺟزاءات اﻟﺗﻲ ﻳﻣﻛن أن ﺗﻔرض ﻋﻠﻳﻬﺎ ،ﺳواء أﻛﺎﻧت أﺻﻠﻳﺔ
]ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﺴﺎﺑﻌﺔ ﻭﺍﻟﻌﺸﺮﻭﻥ[ ]ﺍﻟﻌﺪﺩ ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ ﻭﺍﻟﺨﻤﺴﻮﻥ -ﺫﻭ ﺍﻟﺤﺠﺔ  ١٤٣٤ﺃﻛﺘﻮﺑﺮ [٢٠١٣
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]ﻋﻘوﺑﺔ اﻟﻌﻣﻝ ﻟﻠﻧﻔﻊ اﻟﻌﺎم ﻓﻲ اﻟﺗﺷرﻳﻊ اﻟﺟزاﺋري[

ﻋﻠﻰ أن ﻗﺑوﻝ اﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋري ﻟﻠﻌﻣﻝ ﻟﻠﻧﻔﻊ اﻟﻌﺎم ﺑدﻳﻼً ﻟﻠﺣﺑس اﻟﻘﺻﻳر اﻟﻣدة وﻋدم ﺗﻘﺑﻠﻪ

ﻟﻠﻐراﻣﺔ اﻟﻳوﻣﻳﺔ  ،Jours – amendeﻳدﻟﻝ ﻋﻠﻰ ﻋدم ﻗﻧﺎﻋﺗﻪ ﺑﺈﺣﻼﻝ اﻟﻌﻘوﺑﺔ اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﻣﺣﻝ اﻟﻌﻘوﺑﺔ
اﻟﺳﺎﻟﺑﺔ ﻟﻠﺣرﻳﺔ ،ﺑﺎﻟرﻏم ﻣن ﺣﺎﺟﺔ اﻟﻧظﺎم اﻟﻌﻘﺎﺑﻲ اﻟﺑدﻳﻝ ﻟﻬﺎ ،وﻫذا اﻟﺗوﺟﻪ ﻗد ﻳﻧﺳﺟم ﻣﻊ ﺗﻌزﻳز
دور اﻟﻐراﻣﺔ ﻛﻌﻘوﺑﺔ أﺻﻠﻳﺔ ـ وﻓﻲ اﻟﺳﻧوات اﻟﺗﻲ ﺳﺑﻘت ﺗﺑﻧﻳﻪ ﻟﻠﻌﻣﻝ ﻟﻠﻧﻔﻊ اﻟﻌﺎم :ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ

ﻟﻠﺷﺧص اﻟطﺑﻳﻌﻲ أو اﻟﻣﻌﻧوي .ووﺿﻊ ﻛﻬذا ﻻ ﻳﻣﻧﻊ اﻟﻣﺷرع ﻣن ﻣراﺟﻌﺔ ﻣوﻗﻔﻪ ﻣن اﻟﻐراﻣﺔ
اﻟﻳوﻣﻳﺔ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﺷﺧص اﻟطﺑﻳﻌﻲ وﻟو ﺑﺧﺻوص ﺟراﺋم ﺑﻌﻳﻧﻬﺎ ،ﻓﻬﻲ ﺗﻌزز ﻓرص اﻟﺗﻔرﻳد
اﻟﻌﻘﺎﺑﻲ وﺗﺧﻔف اﻟﻌبء ﻋن ﻛﺎﻫﻝ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻌﻘﺎﺑﻳﺔ ،ﻓﺿﻼً ﻋﻣﺎ ﺗوﻓرﻩ ﻣن أﻣواﻝ ﻟﺧزﻳﻧﺔ
اﻟدوﻟﺔ ،واﻟﺗﻲ ﻳﻣﻛن اﺳﺗﻐﻼﻟﻬﺎ ﻓﻲ إﺻﻼح وﺗﺄﻫﻳﻝ ﺗﻠك اﻟﻣؤﺳﺳﺎت.

وﻟم ﻳﺑﻳن اﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋري طﺑﻳﻌﺔ اﻷﻋﻣﺎﻝ اﻟﺗﻲ ﺗﻧﺳﺟم ﻣﻊ اﻟﻧﻔﻊ اﻟﻌﺎم وﺗﺣﻘق ﻣﻐزى ﺗﻧﻔﻳذ
اﻟﻌﻘوﺑﺔ -ﻛﻣﺎ ﺳﻧرى ،-وﺗرك أﻣرﻫﺎ ﻟﻘﺎﺿﻲ ﺗطﺑﻳق اﻟﻌﻘوﺑﺎت ﻟﻳﺧﺗﺎر ﻣن ﺑﻳن اﻟﻣﻌروض ﻣﻧﻬﺎ ﻣﺎ
ﻳﻼءم ﺷﺧﺻﻳﺔ اﻟﻣﺣﻛوم ﻋﻠﻳﻪ وﻣؤﻫﻼﺗﻪ .وﻓﻲ ﻓرﻧﺳﺎ -ﻣﺛﻼ -ﻳﺗم اﻟﺗرﻛﻳز ﻋﻠﻰ أﻋﻣﺎﻝ ﻣﻌﻳﻧﺔ
ﻣﺛﻝ ﺻﻳﺎﻧﺔ اﻟﻣﺑﺎﻧﻲ وﺗﻧظﻳف اﻷﻣﺎﻛن اﻟطﺑﻳﻌﻳﺔ وﺗﻘدﻳم اﻟﺧدﻣﺎت ذات اﻟطﺎﺑﻊ اﻹداري ،وﺗﺗواﻓر
ﺑﻣﻘر ﻛﻝ ﻣﺣﻛﻣﺔ ﻗﺎﺋﻣﺔ ﺑﺎﻷﻋﻣﺎﻝ اﻟﻣﺷﻣوﻟﺔ ﺑﺎﻟﻧﻔﻊ اﻟﻌﺎم ،وﺗﻌد اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ﺑﻣﻌرﻓﺔ ﻗﺎﺿﻲ ﺗطﺑﻳق
اﻟﻌﻘوﺑﺔ ﺑﻌد أﺧذ رأي اﻟﻧﻳﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ واﺳﺗﺷﺎرة اﻟﺟﻬﺎت اﻟﻣﻌﻧﻳﺔ ﺑﻣﻛﺎﻓﺣﺔ اﻟﺟرﻳﻣﺔ ،ﻋﻠﻰ أن ﻳراﻋﻰ
)(٨٧

وﻋدم إﻟزام اﻟﻣﺷرع

ﻓﻲ إﻋدادﻫﺎ ﺗﺣﻘﻳق اﻟﻣﻧﻔﻌﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ ٕواﻣﻛﺎﻧﻳﺔ ﺗﺄﻫﻳﻝ اﻟﻣﺣﻛوم ﻋﻠﻳﻪ.
اﻟﺟزاﺋري اﻟﺟﻬﺎت اﻟﻣﻌﻧﻳﺔ ﺑوﺿﻊ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻷﻋﻣﺎﻝ اﻟﻣﺧﺻﺻﺔ ﻟﻠﻧﻔﻊ اﻟﻌﺎم La liste des travaux
 ،d’intérêt généralﻧرﺟﻌﻪ ﻧﺣن إﻟﻰ ﺣداﺛﺔ اﻟﺗﺟرﺑﺔ ،وﻧﺄﻣﻝ ﺑﺎﻷﺧذ ﺑﻬﺎ ﻟﺗﻣﻛﻳن ﻗﺎﺿﻲ ﺗطﺑﻳق
اﻟﻌﻘوﺑﺎت ﻣن ﺗﻛوﻳن ﺻورة ﻣﺳﺑﻘﺔ ﻋن اﻷﻋﻣﺎﻝ ﺛم اﺧﺗﻳﺎر اﻟﻣﻧﺎﺳب ﻣﻧﻬﺎ ،ﻣﻊ إﺗﺎﺣﺔ اﻟﻔرﺻﺔ
أم ﺗﻛﻣﻳﻠﻳﺔ وﻟﻳس ﻣن ﺑﻳﻧﻬﺎ اﻟﺗﻛﻠﻳف ﺑﻌﻣﻝ ﻟﻠﻧﻔﻊ اﻟﻌﺎم .اﻟﻣواد  ١٨ﻣﻛرر و  ١٨ﻣﻛرر  ١و ١٨ﻣﻛرر ٢و ١٨
ﻣﻛرر  ٣و  ٥١ﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﻌﻘوﺑﺎت .وﻓﻲ اﻟﻧص اﻷﺧﻳر اﺳﺗﺛﻧﻰ اﻟﻣﺷرع ﻛﻝ ﻣن اﻟدوﻟﺔ واﻟﺟﻣﺎﻋﺎت اﻟﻣﺣﻠﻳﺔ
واﻷﺷﺧﺎص اﻟﻣﻌﻧوﻳﺔ اﻟﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﻘﺎﻧون اﻟﻌﺎم ﻣن اﻟﺧﺿوع ﻟﻠﻣﺳؤوﻟﻳﺔ اﻟﺟزاﺋﻳﺔ ،وﻛﺄﻧﻪ ﻳﻘوﻝ :إن ﻣن ﻳﺳﺎﻫم
ﻓﻲ إﻋﺎدة اﻹدﻣﺎج ﻳﻧﺑﻐﻲ أﻻ ﻳﻛون ﺧﺎﺿﻌﺎ ﻟﻠﻣﺳؤوﻟﻳﺔ اﻟﺟزاﺋﻳﺔ ،وﻫذا اﻟﺗﻔﺳﻳر ﻻ ﻳﻧطﺑق وﻟو ﺟزﺋﻳﺎ ﻋﻠﻰ
ﺻﻧوف اﻟﻌﻣﻝ اﻟﻌﻘﺎﺑﻲ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ اﻷﺧرى.
) (٨٧ﺷرﻳف ﺳﻳد ﻛﺎﻣﻝ ،ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق ،ص.٥٧
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]ﻣﺠﻠﺔ ﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﻭﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ[

]ﻛﻠﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ – ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ[
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???????? ??????? ?? ????? ????? ????? ????? Shehab:

]د .ﺑﺎﺳم ﺷﻬﺎب[

ﻻﺳﺗﺑﻌﺎد ﺑﻌض اﻷﻋﻣﺎﻝ اﻟﺗﻲ ﻻﺗﺣﻘق ﻣراﻣﻲ اﻹﺻﻼح واﻟﺗﺄﻫﻳﻝ .وﻣن اﻟﻣﻬم أن ﻳﺗم اﺧﺗﻳﺎر
ﻋﻣﻝ ﻟﻠﻣﺣﻛوم ﻋﻠﻳﻪ وﻓق دراﺳﺔ وﺑﻌد اﺳﺗﺷﺎرة؛ ﻷن اﻷﻣر ﻻﻳﺗﻌﻠق ﺑﻣﺟرد ﺟﻬد ﻳﻘدم ،ﺑﻝ
ﺑﺄﻫداف ﺑﻌﻳدة وﻣﻬﻣﺔ ﻳﻧﺑﻐﻲ أﺧذﻫﺎ ﻓﻲ اﻟﺣﺳﺑﺎن .وﻗﻠﺔ اﻟﻣﻌروض ﻣن اﻷﻋﻣﺎﻝ ﻳﺟﻌﻝ ﺧﻳﺎر
ﻗﺎﺿﻲ ﺗطﺑﻳق اﻟﻌﻘوﺑﺎت ﻓﻲ أﺿﻳق ﻧطﺎق ﻣﻣﺎ ﻳﻧﻌﻛس ﺳﻠﺑﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻣﺗوﺧﺎة.

وﻳﻣﻛن ﺗﺧﻳﻝ اﻟﻌدﻳد ﻣن اﻷﻋﻣﺎﻝ اﻟﺗﻲ ﺗﺻب ﺑﺻورة أو ﺑﺄﺧرى ﻓﻲ ﺧﺎﻧﺔ اﻟﻧﻔﻊ اﻟﻌﺎم
ﻛﺎﻻﻋﺗﻧﺎء ﺑﺎﻟﺳﺎﺣﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻟطرق اﻟﺧﺎرﺟﻳﺔ :ﻣن ﺣﻳث اﻟﺗﺷﺟﻳر واﻟطﻼء واﻹﻧﺎرة واﻟﺗﻧظﻳف،
وﺻﻳﺎﻧﺔ اﻟﻣﻘﺎﺑر وﻏﺳﻳﻝ وﺳﺎﺋط اﻟﻧﻘﻝ وﺗﻧظﻳم دﺧوﻝ وﺧروج اﻟﻣواطﻧﻳن ﻷﻣﺎﻛن ﻣﻌﻳﻧﺔ ٕواﺻﻼح

وﺻﻳﺎﻧﺔ ﻗﻧوات اﻟﺻرف واﻟﻣﺑﺎﻧﻲ ورﻋﺎﻳﺔ اﻟﻔﺋﺎت اﻟﻣﻌوزة واﻟﺑﻧﺎء واﻟﺗﺷﻳﻳد وﺗﻧظﻳم اﻟﻣﻛﺗﺑﺎت

واﻟﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﻓﻲ ﺗﻧظﻳم اﻟﻧﺷﺎطﺎت اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ..إﻟﺦ .وﻧذﻛر ﻫﻧﺎ ﺑﻣﺎ أﻗدﻣت ﻋﻠﻳﻪ ﺑﻌض اﻟدوﻝ
ﻛﺎﻟوﻻﻳﺎت اﻟﻣﺗﺣدة اﻷﻣرﻳﻛﻳﺔ ﻣن ﺗﺟﻧﻳد ﻗراﺻﻧﺔ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎﺗﻳﺔ ﺧدﻣﺔ ﻟﻸﻣن اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎﺗﻲ ،ﻛﻣﺎ ﻧﻠﻔت
اﻟﻧظر إﻟﻰ إﻣﻛﺎﻧﻳﺔ ﺟﻌﻝ اﻟﺟزاء ﻣن ﺟﻧس اﻟﻌﻣﻝ ،ﻻﺳﻳﻣﺎ ﻣﺎ ﻳﺗﻌﻠق ﺑﺎﻹﺟرام اﻟﺑﻳﺋﻲ ﺣﻳث ﻓﺷﻠت
اﻟﻌدﻳد ﻣن اﻟﺟزاءات ﻓﻲ ﺗﺣﻘﻳق ﻏﺎﻳﺎﺗﻬﺎ اﻟﻣﻧﺷودة.
وﻣن ﺑﻳن ﻣﺎ أﻏﻔﻠﻪ اﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋري إﻣﻛﺎﻧﻳﺔ ﻣﻌﺎﻗﺑﺔ اﻟﻣﺣﻛوم ﻋﻠﻳﻪ اﻟﻣﺗﻠﻛﺊ ﺑزﻳﺎدة ﻋدد
)(٨٨

ﺳﺎﻋﺎت ﻋﻣﻠﻪ أو ﺗﻌوﻳﺿﻪ ﻟﻬﺎ ،ﻓﻳﻣﺎ ﺣرص ﻋﻠﻰ ﺗﻧﺑﻳﻬﻪ إﻟﻰ أن اﻟﺣﺑس ﺳﻳﻧﻔذ ﺑﺣﻘﻪ.

وﻗد

أﺷﺎر ﻟﻺﺷﻛﺎﻻت اﻟﺗﻲ ﻳﻧﺎط ﺑﻘﺎﺿﻲ ﺗطﺑﻳق اﻟﻌﻘوﺑﺎت ﺣﻠﻬﺎ ،وﻣن ﺑﻳن اﻟﺣﻠوﻝ اﻟﺗﻲ ﻳﻣﻛن أن
ﻳﻘدﻣﻬﺎ ﺗﻌدﻳﻝ اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ أو ﺗﻐﻳﻳر اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﺔ ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟوﻗف اﻟﻣؤﻗت ﻟﺗﻧﻔﻳذ
)(٨٩

اﻟﻌﻘوﺑﺔ.

وﻓﻲ اﻟﻧﻬﺎﻳﺔ ﻓﺈن اﻟﻣﺣﻛوم ﻋﻠﻳﻪ إﻣﺎ أن ﻳﺗم اﻟﻌﻣﻝ أو ﻳﻌﺎد ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﻌﻘﺎﺑﻳﺔ ﻟﻛﻲ

ﻳﻧﻔذ ﻋﻠﻳﻪ اﻟﺣﺑس ﺑﺻورة ﺗﺎﻣﺔ ﻛﻣﺎ ورد ﻓﻲ اﻟﺣﻛم اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ .وﻟم ﻳﺄﺧذ اﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋري ﻓﻲ
اﻻﻋﺗﺑﺎر ﻋدد اﻟﺳﺎﻋﺎت اﻟﺗﻲ ﻳﻘﺿﻳﻬﺎ اﻟﻣﺣﻛوم ﻋﻠﻳﻪ ﻓﻲ ﻋﻣﻠﻪ وﺗﻠك اﻟﺗﻲ ﻳﻘﺿﻳﻬﺎ ﺗﻧﻔﻳذا ﻟﻠﻌﻘوﺑﺔ،
رﻏم ﺗﺄﻛﻳدﻩ ﻓﻲ ﻗﺎﻧون ﻋﻼﻗﺎت اﻟﻌﻣﻝ ﻋﻠﻰ أن ﻣدة اﻟﻌﻣﻝ ﻳﻧﺑﻐﻲ أﻻ ﺗﺗﻌدى ﻓﻲ ﻛﻝ اﻷﺣواﻝ ١٢
) (٨٨اﻟﻣﺎدة  ٥ﻣﻛرر  ٢ﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﻌﻘوﺑﺎت.
) (٨٩اﻟﻣﺎدة  ٥ﻣﻛرر  ٣ﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﻌﻘوﺑﺎت .واﻟﻣﻧﺷور اﻟوزاري رﻗم  ٢ﻟﺳﻧﺔ .٢٠٠٩
]ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﺴﺎﺑﻌﺔ ﻭﺍﻟﻌﺸﺮﻭﻥ[ ]ﺍﻟﻌﺪﺩ ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ ﻭﺍﻟﺨﻤﺴﻮﻥ -ﺫﻭ ﺍﻟﺤﺠﺔ  ١٤٣٤ﺃﻛﺘﻮﺑﺮ [٢٠١٣
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]ﻋﻘوﺑﺔ اﻟﻌﻣﻝ ﻟﻠﻧﻔﻊ اﻟﻌﺎم ﻓﻲ اﻟﺗﺷرﻳﻊ اﻟﺟزاﺋري[

ﺳﺎﻋﺔ ﻳوﻣﻳﺎ .ﺑﺧﻼف اﻟﺣﺎﻝ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻔرﻧﺳﺎ ﺣﻳث أﺧذت ﻓﻲ اﻟﺣﺳﺑﺎن ﻣدة اﻟﻌﻣﻝ اﻟﻣﻌﺗﺎد وﻣدة

اﻟﻌﻣﻝ ﻛﻌﻘوﺑﺔ ﺑﻣﺎ ﻻ ﻳﺗﺟﺎوز  ١٢ﺳﺎﻋﺔ ﻳوﻣﻳﺎ .واﻧﺗﻘد ﻣوﻗف اﻟﻣﺷرع ﻫﻧﺎك ﻟﻛوﻧﻪ ﻟم ﻳﺄﺧذ ﻣﺳﺎﻓﺔ
)(٩٠

اﻟطرﻳق وﻻ أوﻗﺎت اﻟوﺟﺑﺎت ﻓﻲ اﻻﻋﺗﺑﺎر.

إن ﺗﻘﻳﻳم اﻟﻌﻣﻝ ﻟﻠﻧﻔﻊ اﻟﻌﺎم ﻳﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ إدراك ﻛﻝ ﻣﺎ ﻳﺗﻌﻠق ﺑﺗطﺑﻳق اﻟﻌﻘوﺑﺎت ،وﻳﻣﺛﻝ ﺣﻼ
ﻣﻘﺑوﻻ ﻓﻲ وﻗت ﺗﺷﻬد ﻓﻳﻪ اﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻟﺳﺎﻟﺑﺔ ﻟﻠﺣرﻳﺔ أزﻣﺔ ﺣﻘﻳﻘﻳﺔ ﻧﺗﻳﺟﺔ ﻟﺗراﺟﻊ ﻋﻘوﺑﺔ اﻹﻋدام
ٕواﺑداﻝ اﻟﺳﺟن ﺑﺎﻟﺣﺑس ﻟﻣدة طوﻳﻠﺔ ورﻓﻊ اﻟﺣد اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﻐراﻣﺎت ﺑﻣﺎ ﻳﺻﻝ إﻟﻰ ﺣد اﻟﻌﺟز ﻋن
دﻓﻌﻬﺎ ﺛم اﻟﻠﺟوء إﻟﻰ اﻹﻛراﻩ اﻟﺑدﻧﻲ.
ﺧﻳﺎر ﻟم ﻳﺟب ﻋﻠﻰ ﻛﻝ
وﺻﻔوة اﻟﻘوﻝ ،أن اﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋري اﻟذي ﺗﺑﻧﻰ اﻟﻌﻣﻝ ﻟﻠﻧﻔﻊ اﻟﻌﺎم
اً

ﻣﺎ ﺗﻌﻠق ﺑﻪ ،وﻣن ﻗﺑﻳﻝ ذﻟك اﻟﺣﻛم ﻋﻠﻰ اﻟﺟﺎﻧﻲ ﺑﺎﻟﻐراﻣﺔ واﻟﺣﺑس ،ﻣﻊ إﺑداﻝ اﻷﺧﻳر ﺑﻌﻘوﺑﺔ
اﻟﻌﻣﻝ ﻟﻠﻧﻔﻊ اﻟﻌﺎم ،وﻣﺎ إذا ﻛﺎن ﻳﻧﺑﻐﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻌﻧﻲ أن ﻳوﻓﻲ ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻣﺗﻪ ﻗﺑﻝ اﻟﺷروع
ﺑﺈﺟراءات اﻟﻌﻣﻝ اﻟﻣذﻛور ،أو ﻳﻣﻬﻝ ﺣﺗﻰ إﺗﻣﺎﻣﻪ ؟ وﻋﻧدﺋذ ﻗد ﻳﺗﻌرض ﻟﻺﻛراﻩ اﻟﺑدﻧﻲ

La

 ،réhabilitation judiciaireﺑﻣﺎ ﻳﻌﻧﻲ ﻋدم اﻟﻔﺎﺋدة ﻣن ﺧﺿوﻋﻪ ﻟﻌﻘوﺑﺔ اﻟﻌﻣﻝ ،ﻟﻛوﻧﻪ ﺳﻳﻌﺎد
Bernard Bouloc. Pénologie, Op.cit.p253.

)(90

وﺑﺣﺳب اﻟﻘﺎﻧون ﻋﻼﻗﺎت اﻟﻌﻣﻝ اﻟﺟزاﺋري رﻗم  ١١/٩٠ﻓﺈن ﻣدة اﻟﻌﻣﻝ  ٤٤ﺳﺎﻋﺔ أﺳﺑوﻋﻳﺎ ﻣوزﻋﺔ ﻋﻠﻰ ٥
أﻳﺎم ،ﻣﻊ إﺟﺎزة ﺗﺧﻔﻳﺿﻬﺎ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﺑﻌض اﻷﺷﻐﺎﻝ وزﻳﺎدﺗﻬﺎ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﺑﻌض اﻵﺧر ،وﺗﺑﻠﻎ  ٢٠٠٠ﺳﺎﻋﺔ ﺳﻧوﻳﺎ
ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺗﺛﻣرات اﻟﻔﻼﺣﻳﺔ .اﻟﻣواد  ٢٢إﻟﻰ  ٢٥ﻣن اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣذﻛور .واﻟﻣواد  ١٣١ـ  ٢٥و  ١٣١ـ  ٢٦ﻣن
ﻗﺎﻧون اﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻟﻔرﻧﺳﻲ .وﻻ ﻧﺳﺗﺑﻌد ﻣن ﺟﻬﺗﻧﺎ أن ﻳﺗوﻟﻰ ﻗﺎﺿﻲ ﺗطﺑﻳق اﻟﻌﻘوﺑﺎت ﺗﺣﻘﻳق اﻟﻣواءﻣﺔ ﺑﻳن ﻣدد
اﻟﻌﻣﻝ ،إذ ﻣن ﺑﻳن اﻟﻣﻬﺎم اﻟﻣوﻛﻠﺔ إﻟﻳﻪ اﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ وﺿﻌﻳﺔ اﻟﻣﺣﻛوم ﻋﻠﻳﻪ اﻟﻣﻬﻧﻳﺔ .اﻟﻔﻘرة ﺧﺎﻣﺳﺎ ـ  / ١أ ﻣن
اﻟﻣﻧﺷور اﻟوزاري رﻗم  ٢ﻟﺳﻧﺔ .٢٠٠٩
وﻓﻲ ظﻝ اﻟﻘﺎﻧون اﻟروﺳﻲ وﻋﻧد ﻋدم ﺗﻘﻳد اﻟﻣﺣﻛوم ﻋﻠﻳﻪ ﺑﻌﻘوﺑﺔ اﻟﻌﻣﻝ اﻟﺗﻘوﻳﻣﻲ ،ﻳﻛون ﻟﻠﻣﺣﻛﻣﺔ أن ﺗﻔرض
ﻋﻠﻳﻪ أداء اﻟﻌﻣﻝ ﻓﻲ ﻣﻛﺎن ﺑﻌﻳﻧﻪ ﻳﺣدد ﺑﻣﻌرﻓﺔ ﺟﻬﺔ اﻟﺗﻧﻔﻳذٕ ،واذا ﻣﺎ ﺗﻬرب ﻣﻧﻪ ﺟﺎز ﻟﻠﻣﺣﻛﻣﺔ اﺳﺗﺑداﻝ ﻋﻘوﺑﺔ
اﻟﻌﻣﻝ اﻟﺗﻘوﻳﻣﻲ ﺑﻌﻘوﺑﺔ ﺳﺎﻟﺑﺔ ﻟﻠﺣرﻳﺔ وذﻟك ﺑﺣﺳﺎب ﻳوم واﺣد ﺣﺑس ﻧظﻳر  ٣أﻳﺎم ﻋﻣﻝ ﺗﻘوﻳﻣﻲ .وﻳﺄﺧذ
اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺑﻠﻐﺎري ﺑﺎﻟﺧﻳﺎر اﻟﺳﺎﻟف ﺣﺗﻰ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠذﻳن ﻻ ﻳﺗﻣﻛﻧون ﻣن أداء اﻟﻌﻣﻝ اﻟﺗﻘوﻳﻣﻲ وﺑذات اﻟﻣﻌدﻝ،
ٕواذا ﻣﺎ رﻓض اﻟﻣﺣﻛوم ﻋﻠﻳﻪ اﻟﻌﻣﻝ اﻟﺗﻘوﻳﻣﻲ اﺳﺗﺑدﻝ ﺑﺎﻟﺣﺑس وﺑﻧﻔس اﻟﻣﻘدار .ﻛﻣﺎ ﻣﻧﺣت ﺑﻌض اﻟﺗﺷرﻳﻌﺎت
اﻟﻘﺎﺿﻲ ﺳﻠطﺔ إﺿﺎﻓﺔ ﺑﻌض اﻟﺗداﺑﻳر اﻟﻣﻘﻳدة ﻟﺣرﻳﺔ اﻟﻣﺷﻣوﻝ ﺑﺎﻟﻌﻣﻝ اﻟﺗﻘوﻳﻣﻲ وﻣن ﻗﺑﻳﻝ ذﻟك ﺗﺣدﻳد ﻣﻛﺎن
اﻟﻌﻣﻝ وﻣﻛﺎن اﻹﻗﺎﻣﺔ ،ﻓﺈن ﻟم ﻳﺗﻘﻳد ﺑﻬﻣﺎ ﺟﺎز ﻟﻠﻘﺎﺿﻲ اﺳﺗﺑداﻝ ﻋﻘوﺑﺔ اﻟﻌﻣﻝ ﺑﻌﻘوﺑﺔ اﻟﺣﺑس وﻟﻧﻔس اﻟﻣدة،
وﻋﻧد ﻣرض اﻟﻣﺣﻛوم ﻋﻠﻳﻪ أو ﻓﻘداﻧﻪ اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻣﻝ ﻳﻛون ﻟﻠﻘﺎﺿﻲ اﺳﺗﺑداﻝ ﻋﻘوﺑﺔ اﻟﻌﻣﻝ ﺑﻌﻘوﺑﺔ اﻟﺣﺑس.
اﻟﻣﺎدة  ٢٨ﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻟروﺳﻲ ،واﻟﻣﺎدة  ٣/٢٤ﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻟﺑﻠﻐﺎري ،واﻟﻣﺎدﺗﺎن  ١٠٣و
 ١٠٤ﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻹﺛﻳوﺑﻲ .أﻛرم ﻧﺷﺄت إﺑراﻫﻳم ،اﻟﺣدود اﻟﻘﺎﻧوﻧﻳﺔ ،ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق ،ص ١٥٢ـ .١٥٣
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]ﻣﺠﻠﺔ ﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﻭﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ[

]ﻛﻠﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ – ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ[

https://scholarworks.uaeu.ac.ae/sharia_and_law/vol2013/iss56/2

???????? ??????? ?? ????? ????? ????? ????? Shehab:

]د .ﺑﺎﺳم ﺷﻬﺎب[

ﻟﻳﺣﺑس ﺣﺗﻰ ﻳوﻓﻲ ﺑﻣﺎ ﻋﻠﻳﻪ ،ﻻﺳﻳﻣﺎ أﻧﻪ ﻻ ﻳﺗﻘﺎﺿﻰ أﺟ ار ﻧظﻳر اﻟﺟﻬد اﻟذي ﻳﻘدﻣﻪ ،وﻻ ﻳﺷﺗرط
)(٩١
ٍ
وﻛﺎف وﺛﺎﺑت.
ﻓﻲ ﺧﺿوﻋﻪ ﻟﻠﻌﻘوﺑﺔ اﻟﺑدﻳﻠﺔ أن ﻳﻛون ﻟﻪ ﻣورد رزق ﺣﻘﻳﻘﻲ
ﻋﻠﻰ أن ﻓﻬم اﻟﻧواﻗص اﻟﺳﺎﻟﻔﺔ وﺳواﻫﺎ وﺗﻘﻳﻳم اﻵراء اﻟﺗﻲ ﻗدﻣت ،ﻣرﺗﺑط إﻟﻰ ﺣد ﺑﻌﻳد
ﺑﺎﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ ﻣﺎ وﺿﻌﻪ اﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋري ﻣن ﺷروط ﻟﺗطﺑﻳق اﻟﻌﻣﻝ ﻟﻠﻧﻔﻊ اﻟﻌﺎم ﻛﻌﻘوﺑﺔ ﺑدﻳﻠﺔ،
وﻋﻠﻰ ﻣﺎ رﺳﻣﻪ ﻣن إﺟراءات طوﻳﻠﺔ ﻟﻠوﺻوﻝ إﻟﻰ ﺗﻧﻔﻳذ اﻟﻌﻘوﺑﺔ اﻟﻣذﻛورة ﻋﻠﻰ أﺣﺳن وﺟﻪ
ﻣﻣﻛن ،وذﻟك ﻣﺎ ﺳوف ﻧﻌرض ﻟﻪ ﻓﻲ اﻟﻣﺑﺣث اﻟﺗﺎﻟﻲ.

ﺍﳌﺒﺤﺚ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ
ﺷﺮﻭﻁ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻟﻠﻨﻔﻊ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺗﻪ
ﻳﻌد اﻟﻌﻣﻝ ﻟﻠﻧﻔﻊ اﻟﻌﺎم ﻋﻘوﺑﺔ ﺑدﻳﻠﺔ ﻣن اﻷﻋﻣﺎﻝ اﻟﻣﺷروطﺔ ﻻ اﻟﺣرة أو اﻟﻌﺎدﻳﺔ ،ﻓﺈﺿﺎﻓﺔ
إﻟﻰ ﻣﺎ ﻟﻠﻌﻣﻝ اﻟﻌﺎدي ﻣن ﺷروط وﻣﺗطﻠﺑﺎت ﻧﺟد أن اﻟﻌﻣﻝ ﻟﻠﻧﻔﻊ اﻟﻌﺎم ﻳﺧﺿﻊ ﻟﻣﺣددات ﻗﺎﻧوﻧﻳﺔ
ﺗﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﺟﻬﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻛﻔﻝ ﺑﻔرﺿﻪ وﺑﻛﻳﻔﻳﺎﺗﻪ وﻣددﻩ وآﺟﺎﻟﻪ وﻣﻛﺎن أداﺋﻪ ،ﻛﻣﺎ أن ﻟﻪ ﺟﻣﻠﺔ ﺷروط
ﺗﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﻣﺣﻛوم ﻋﻠﻳﻪ وﺑﺎﻟﺟرﻳﻣﺔ وﻋﻘوﺑﺗﻬﺎ .وﻻ ﻳﻣﻛن ﺗطﺑﻳق ﻋﻘوﺑﺔ اﻟﻌﻣﻝ ﻟﻠﻧﻔﻊ اﻟﻌﺎم دون
اﻟﻣرور ﻋﺑر ﺳﻠﺳﻠﺔ اﻹﺟراءات اﻟﺗﻲ وﺿﻌﻬﺎ اﻟﻣﺷرع ،واﻟﺗﻲ أوﻛﻠت ﻟﻛﻝ ﻣن اﻟﻧﻳﺎﺑﺔ وﻗﺎﺿﻲ
ﺗطﺑﻳق اﻟﻌﻘوﺑﺎت واﻟﻣﺻﺎﻟﺢ اﻟﺧﺎرﺟﻳﺔ .وﺳﻧﺗﻧﺎوﻝ ﻛﻼًّ ﻣن ﻣﺳﺗﻠزﻣﺎت وﺷروط ٕواﺟراءات ﺗطﺑﻳق
ﻋﻘوﺑﺔ اﻟﻌﻣﻝ ﻟﻠﻧﻔﻊ اﻟﻌﺎم ،وذﻟك ﻣن ﺧﻼﻝ اﻟﻣطﻠﺑﻳن اﻟﺗﺎﻟﻳﻳن:

ﺍﳌﻄﻠﺐ ﺍﻷﻭﻝ
ﻣﺘﻄﻠﺒﺎﺕ ﻭﺷﺮﻭﻁ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻟﻠﻨﻔﻊ ﺍﻟﻌﺎﻡ
اﻟﻌﻣﻝ ﻟﻠﻧﻔﻊ اﻟﻌﺎم ﻛﻌﻘوﺑﺔ ﺑدﻳﻠﺔ ﻻ ﻳﻣﻛن أن ﻳﺗرك دون ﻣﺣددات ﺗﺷرﻳﻌﻳﺔ ،ﺑﺎﻟرﻏم ﻣن
اﻟﺻﻼﺣﻳﺔ اﻟﻣﻌطﺎة ﻟﻠﻘﺿﺎء ﻟﺗﻘرﻳر أﻣر ﻓرﺿﻪ ﻣن ﻋدﻣﻪ ،وﺗﻠك اﻟﻣﺣددات أو اﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت ﺗﻣﺛﻝ
ﺿواﺑط ﺣﻘﻳﻘﻳﺔ ﻟﻠوﺻوﻝ إﻟﻰ ﺗطﺑﻳق ﺳﻠﻳم ﻟﺗﻠك اﻟﻌﻘوﺑﺔ وﺗﺣﻘﻳق اﻟﻐﺎﻳﺎت اﻟﻣرﺟوة ﻣﻧﻬﺎ .وﻻ ﺗﺑﺗﻌد
اﻟﺷروط اﻟﺗﻲ وﺿﻌﻬﺎ اﻟﻣﺷرع ﻛﺛﻳ ار ﻋن اﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت ﻣن ﺣﻳث ﻏﺎﻳﺎﺗﻬﺎ ،رﻏم اﻻﺧﺗﻼف ﻣن ﺣﻳث
) (٩١ﺑﺷﺄن رد اﻻﻋﺗﺑﺎر ﺗراﺟﻊ اﻟﻣواد  ٦٧٩إﻟﻰ  ٦٩٣ﻣن ﻗﺎﻧون اﻹﺟراءات اﻟﺟزاﺋﻳﺔ اﻟﺟزاﺋري.
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]ﻋﻘوﺑﺔ اﻟﻌﻣﻝ ﻟﻠﻧﻔﻊ اﻟﻌﺎم ﻓﻲ اﻟﺗﺷرﻳﻊ اﻟﺟزاﺋري[

اﻟﻣﺿﻣون .وﺳﻧﺣﺎوﻝ ﻫﻧﺎ اﻟﺗﻌرض ﻟﻣﺎ ﺳﻠف ﻣﻧطﻠﻘﻳن ﻣن ﻧﺻوص اﻟﺗﺷرﻳﻊ اﻟﺟزاﺋري ،وﻛﻝ
ذﻟك ﻣن ﺧﻼﻝ اﻟﻔﻘرات اﻟﺗﺎﻟﻳﺔ:

أوﻻ  :ﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﻌﻣﻝ ﻟﻠﻧﻔﻊ اﻟﻌﺎم:
وﺿﻊ اﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋري ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣﺗطﻠﺑﺎت ،ﻳﻧﺑﻐﻲ ﻋﻠﻰ ﻛﻝ ﻣن ﻗﺿﺎء اﻟﻣوﺿوع وﺟﻬﺎت

اﻟﺗﻧﻔﻳذ اﻟﺗﻘﻳد ﺑﻬﺎ ،وﻻ ﻳﻣﻛن ﺑﺄي ﺣﺎﻝ اﻟﺗﺧﻠﻲ ﻋن أي ﻣﻧﻬﺎ ،وﺗﻘف وراء ﻛﻝ ﻣﻧﻬﺎ ﻏﺎﻳﺎت ﻣﻌﻳﻧﺔ،
وﺳﻧﻌرض ﻟﺗﻠك اﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت ﻣن ﺧﻼﻝ اﻟﻧﻘﺎط اﻟﺗﺎﻟﻳﺔ:
 ١ـ إن إﺑداﻝ ﻋﻘوﺑﺔ اﻟﺣﺑس ﺑﻌﻘوﺑﺔ اﻟﻌﻣﻝ ﻟﻠﻧﻔﻊ اﻟﻌﺎم ﻳﺗرك ﻟﻠﻘﺿﺎء؛ ﺣﻳث ﺟﺎء ﻓﻲ ﻣطﻠﻊ
اﻟﻣﺎدة  ٥ﻣﻛرر ١ﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻟﺟزاﺋري) :ﻳﻣﻛن ﻟﻠﺟﻬﺔ اﻟﻘﺿﺎﺋﻳﺔ أن ﺗﺳﺗﺑدﻝ
ﻋﻘوﺑﺔ اﻟﺣﺑس اﻟﻣﻧطوق ﺑﻬﺎ ﺑﻘﻳﺎم اﻟﻣﺣﻛوم ﻋﻠﻳﻪ ﺑﻌﻣﻝ ﻟﻠﻧﻔﻊ اﻟﻌﺎم .(...وﻳﺗﻌﻠق اﻷﻣر
ﻫﻧﺎ ﺑﺳﻠطﺔ اﻟﻘﺿﺎء اﻟﺗﻘدﻳرﻳﺔ ﻓﻲ ﺗﻔرﻳد اﻟﻌﻘﺎب ،ﺑﻣﻌﻧﻰ أن اﻟﻌﻣﻝ ﻟﻠﻧﻔﻊ اﻟﻌﺎم ﻗد ﻳﺳﺗﻔﻳد
ﻣﻧﻪ ﻣﺣﻛوم ﻋﻠﻳﻪ دون آﺧر رﻏم وﺣدة اﻟﻘﺿﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﺣﻛم ﻣن أﺟﻠﻬﺎ ﻋﻠﻳﻬم ،وﻻ ﻳوﺟد
ﻣﺎ ﻳﻣﻧﻊ اﻟﻘﺿﺎء ﻣن إﻓﺎدﺗﻬم ﺟﻣﻳﻌﺎ ﻣﺗﻰ ﺗواﻓرت اﻟﺷروط واﻗﺗﻧﻊ ﺑذﻟك ،إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ أن
ﻣدة اﻟﻌﻣﻝ ﻟﻠﻧﻔﻊ اﻟﻌﺎم ﻻ ﺗﺗﺳﺎوى ﺑﺎﻟﺿرورة ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻣﺣﻛوم ﻋﻠﻳﻬم ،ﻓﻬﻲ ﺗﺗﺑﻊ ﻣدة
اﻟﺣﺑس اﻟﻣﺣﻛوم ﺑﻬﺎ.
 ٢ـ إن اﻟﻌﻣﻝ ﻟﻠﻧﻔﻊ اﻟﻌﺎم ﻳﺗم دون ﻣﻘﺎﺑﻝ ﻣﺎﻟﻲ -ﻛﻣﺎ أﺳﻠﻔﻧﺎ ،-وﻻ ﻳﻣﻛن اﻋﺗﺑﺎرﻩ ﻓﻲ ﻛﻝ
اﻷﺣواﻝ ﻣن ﻗﺑﻳﻝ أﻋﻣﺎﻝ اﻟﺳﺧرة ،ﻛﻝ ﻣﺎ ﻓﻲ اﻷﻣر أﻧﻪ ﻳؤدى دون أﺟرٕ ،واﻻ ﻟﻣﺎ

ﻟﺣﻘت ﺑﻪ ﺻﻔﺔ اﻟﻧﻔﻊ اﻟﻌﺎم .وﻗد ﺻرح اﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋري ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة  ٥ﻣﻛرر  ١ﻣن
ﻗﺎﻧون اﻟﻌﻘوﺑﺎت ﺑﺄن اﻟﻌﻣﻝ ﻳﺗم ﺑدون أﺟر

.Non rémunéré

 ٣ـ إن ﻣدة اﻟﻌﻣﻝ  Le durée du travailﺗﺗراوح ﺑﻳن  ٤٠إﻟﻰ  ٦٠٠ﺳﺎﻋﺔ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﺑﺎﻟﻐﻳن
ﺻر اﻟذﻳن ﺗﺗراوح أﻋﻣﺎرﻫم ﺑﻳن  ١٦إﻟﻰ  ١٨ﺳﻧﺔ،
و ٢٠إﻟﻰ ٣٠٠ﺳﺎﻋﺔ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻘُ ﱠ
ﺣﻳث ﻧﺻف اﻟﻣﺷرع اﻟﻣدد اﻟﺗﻲ ﻟﻠﺑﺎﻟﻐﻳن ،وﻳؤدى اﻟﻌﻣﻝ ﺑﻣﻌدﻝ ﺳﺎﻋﺗﻳن ﻋن ﻛﻝ ﻳوم
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]د .ﺑﺎﺳم ﺷﻬﺎب[
)(٩٢

ﺣﺑس.

وﻣﺎ ﻳﺗﺣﻛم ﺑﻌدد اﻟﺳﺎﻋﺎت ﻫو ﻋدد أﻳﺎم اﻟﺣﺑس اﻟﻣﺗﺑﻘﻳﺔ ﺑﻌد ﺧﺻم ﻣدة

اﻟﺣﺑس اﻟﻣؤﻗت  ،La détention provisoireوﻓﻲ ﻛﻝ اﻷﺣواﻝ ﻻ ﺗﻘﻝ ﻣدة اﻟﺣﺑس ﻋن

 ٢٠ﻳوﻣﺎ ﻟﻠﺑﺎﻟﻐﻳن و ١٠أﻳﺎم ﻟﻠﻘﺻر ،ﺑﻣﺎ ﻳﻌﻧﻲ ﻋدم إﻣﻛﺎﻧﻳﺔ إﻓﺎدة ﻣن ﺗﻘﻝ ﻋﻘوﺑﺗﻪ
ﻋن ﺗﻠك اﻟﻣدد ﺑﺎﻟﻌﻣﻝ ﻟﻠﻧﻔﻊ اﻟﻌﺎم.
 ٤ـ إن أﺟﻝ أداء اﻟﻌﻣﻝ ﻟﻠﻧﻔﻊ اﻟﻌﺎم ﻻ ﻳزﻳد ﻓﻲ ﻛﻝ اﻷﺣواﻝ ﻋن  ١٨ﺷﻬرا ،وﻟم ﻳﻣﻳز
اﻟﻣﺷرع ﻋﻧدﻩ ﺑﻳن اﻟﺑﺎﻟﻐﻳن واﻟﻘﺻر ﺑﺎﻟرﻏم ﻣن اﺧﺗﻼف اﻟﺣﺟم اﻟﺳﺎﻋﻲ ﻟﻛﻝ ﻓﺋﺔ
)(٩٣

ﻣﻧﻬم.

 ٥ـ ﻳؤدى اﻟﻌﻣﻝ ﻟﻠﻧﻔﻊ اﻟﻌﺎم ﻟدى ﺷﺧص ﻣﻌﻧوي ﻋﺎم

d’une personne morale de droit

 ،publicدون اﻷﺷﺧﺎص اﻟﺧﺎﺻﺔ ،ﻓﺎﻟﻣﺷرع وﺟد ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳظﻬر أن اﻟﻘﻳﺎم ﺑﺎﻟﻌﻣﻝ ﻓﻲ

اﻟﻘطﺎع اﻟﻌﺎم ﻳﻧﺳﺟم ﻣﻊ أداء اﻟﻌﻣﻝ ﻟﺻﺎﻟﺢ اﻟﻧﻔﻊ اﻟﻌﺎم.Le travail d’intérêt général

)(٩٤

 ٦ـ إن ﻣدة اﻟﺣﺑس اﻟﻣؤﻗت  La détention provisoireﺗﻌﺎدﻝ ﺑﺎﻟﺳﺎﻋﺎت ﻋن ﻛﻝ ﻳوم
ﺳﺎﻋﺗﻳن ،ﻓﺗﺧﺻم اﻟﺳﺎﻋﺎت اﻟﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺣﺑس اﻟﻣذﻛور ﻣن ﻣدة اﻟﻌﻣﻝ اﻟﻣﺣﻛوم ﺑﻬﺎ .وﻟم
ﻳرد ﻫذا اﻟﺣﻛم ﻓﻲ ﻗﺎﻧون اﻟﻌﻘوﺑﺎت؛ ﺣﻳث ﺟﺎءت اﻹﺷﺎرة إﻟﻳﻪ ﻓﻲ اﻟﻔﻘرة ﺧﺎﻣﺳﺎ /١أ
ﻣن اﻟﻣﻧﺷور اﻟوزاري رﻗم  ٢ﻟﺳﻧﺔ  ،٢٠٠٩وﻳﺄﺗﻲ ذﻟك ﻣﻧﺳﺟﻣﺎ ﻣﻊ ﻗواﻋد اﻗﺗطﺎع ﻣدة
) (٩٢اﻟﻣﺎدة  ٥ﻣﻛرر  ١ﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﻌﻘوﺑﺎت .واﻟﻣدة ﺑﺣﺳب اﻟﻣﺎدة  ١٣١ـ  ٨ﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻟﻔرﻧﺳﻲ ﺗﺗراوح
ﺑﻳن  ٤٠إﻟﻰ  ٢٤٠ﺳﺎﻋﺔ  quarante à deux cent quaranteوﻟم ﻳﺗﺿﻣن اﻟﻧص ﻣدة ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻷﺣداث
اﻟﺟﺎﻧﺣﻳن  Petits délinquantsﺿﻣن ﻋﻣر ﻣﻌﻳن ،وﻗد ﻗﻳﻝ ﺑﺄن طﺑﻳﻌﺔ اﻟﻌﻣﻝ اﻟﻣذﻛور ﻗد ﺗﻐﻳرت إﻟﻰ ﺣد ﻣﺎ
ﻟﻣﺎ ﻳﺗﻌﻠق ﺑﻬذﻩ اﻟﻧﻘطﺔ ﺑﺎﻟذات.
Gabriel Roujou de Boubée, Bernard Bouloc, Jacques Frncillon, Yves Mayaud : Op.cit, p43.

وﻛﺎن اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻔرﻧﺳﻲ ﻳﺄﺧذ ﺑﻣدد ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺣدث اﻟذي ﻳﺗراوح ﻋﻣرﻩ ﺑﻳن  ١٦ـ  ١٨ﺳﻧﺔ ﺗﺑﻠﻎ  ٢٠ـ  ١٢٠ﺳﺎﻋﺔ
ﻋﻠﻰ أن ﺗﻧﻔذ ﺧﻼﻝ ﻣدة ﻻ ﺗﺗﺟﺎوز اﻟﺳﻧﺔ .وﺑررت اﻟﻣﺳﺎواة اﻟﻳوم ﺑﻳن اﻟﺑﺎﻟﻐﻳن واﻷﺣداث ﺿﻣن اﻟﺳن اﻟﻣذﻛور
ﺑﺎﻟطﺎﺑﻊ اﻟﺗﻬذﻳﺑﻲ ﻟﻌﻘوﺑﺔ اﻟﻌﻣﻝ ﻟﻠﻧﻔﻊ اﻟﻌﺎم .واﻟﻣدد ﻫﻲ ذاﺗﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧوﻧﻳن اﻹﻧﺟﻠﻳزي واﻻﺳﻛﺗﻠﻧدي ،ﻓﻳﻣﺎ ﺗﻛون
ﻣﺳﺎوﻳﺔ ﻟﻣدة اﻟﻌﻘوﺑﺔ اﻟﺳﺎﻟﺑﺔ ﻟﻠﺣرﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺑ ارزﻳﻠﻲ .ﺷرﻳف ﺳﻳد ﻛﺎﻣﻝ ،ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق ،ص.٥٤
) (٩٣اﻟﻣﺎدة  ٥ﻣﻛرر  ١ﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﻌﻘوﺑﺎت.
) (٩٤اﻟﻣﺎدة  ٥ﻣﻛرر  ١ﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﻌﻘوﺑﺎت .وﻗﺎﻝ اﻟﻣﺷرع اﻟﻔرﻧﺳﻲ ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة  8 - ١٣١ﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﻌﻘوﺑﺎت،
ﺑﺄن اﻟﻌﻣﻝ ﻳؤدى ﻟدى ﺷﺧص ﻋﺎم أو ﺟﻣﻌﻳﺔ ذات ﻧﻔﻊ ﻋﺎم D’une personne morale de droit public ou
d’une association habilitée

]ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﺴﺎﺑﻌﺔ ﻭﺍﻟﻌﺸﺮﻭﻥ[ ]ﺍﻟﻌﺪﺩ ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ ﻭﺍﻟﺨﻤﺴﻮﻥ -ﺫﻭ ﺍﻟﺤﺠﺔ  ١٤٣٤ﺃﻛﺘﻮﺑﺮ [٢٠١٣
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]ﻋﻘوﺑﺔ اﻟﻌﻣﻝ ﻟﻠﻧﻔﻊ اﻟﻌﺎم ﻓﻲ اﻟﺗﺷرﻳﻊ اﻟﺟزاﺋري[

اﻟﺣﺑس اﻟﻣؤﻗت ﻣن ﻣدة اﻟﺣﺑس أو اﻟﺳﺟن اﻟﻣﻘﺿﻲ ﺑﻬﺎٕ ،واﺑداﻝ اﻟﺣﺑس ﺑﺎﻟﻌﻣﻝ ﻟم
)(٩٥

ﻳﻐﻳر ﻣن ﺗﻠك اﻟﻘﺎﻋدة.

ﺛﺎﻧﻳﺎ :ﺷروط ﺗطﺑﻳق ﻋﻘوﺑﺔ اﻟﻌﻣﻝ ﻟﻠﻧﻔﻊ اﻟﻌﺎم:
ﻗﻳد اﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋري اﻟﻌﻣﻝ ﻟﻠﻧﻔﻊ اﻟﻌﺎم ﺑﺟﻣﻠﺔ ﺷروط ﻧﺻت ﻋﻠﻳﻬﺎ اﻟﻣﺎدة  ٥ﻣﻛرر ١ﻣن

ﻗﺎﻧون اﻟﻌﻘوﺑﺎت؛ إذ ﻻ ﻳﺗم ﺗطﺑﻳق ﻋﻘوﺑﺔ اﻟﻌﻣﻝ اﻟﻣذﻛور ﺑﻐﻳﺎب أي ﻣﻧﻬﺎ ،وﺳﻧﺣﺎوﻝ إﺟﻣﺎﻟﻬﺎ
ﻫﻧﺎ ،ﻣﻊ اﻟﺗﻌﻠﻳق ﻋﻠﻳﻬﺎ ﺑﺣﺳب اﻷﺣواﻝ:
 ١ـ أن ﻳﻛون اﻟﻣﺣﻛوم ﻋﻠﻳﻪ ﻏﻳر ﻣﺳﺑوق ﻗﺿﺎﺋﻳﺎً Na pas d’antécédents judicaires؛ ﺣﻳث

ﻳﻧﺑﻐﻲ ﺑﻳﺎن اﻟﻣراد ﺑﺎﻟﻣﺳﺑوق ،وﻗد ﺗﻛﻔﻝ اﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋري ﺑذﻟك؛ ﺣﻳث ﻗﺎﻝ) :ﻳﻌد ﻣﺳﺑوﻗﺎ
ﻛﻝ ﺷﺧص طﺑﻳﻌﻲ ﻣﺣﻛوم ﻋﻠﻳﻪ ﺑﺣﻛم ﻧﻬﺎﺋﻲ ﺑﻌﻘوﺑﺔ ﺳﺎﻟﺑﺔ ﻟﻠﺣرﻳﺔ ﻣﺷﻣوﻟﺔ أو ﻏﻳر
ﻣﺷﻣوﻟﺔ ﺑوﻗف اﻟﺗﻧﻔﻳذ ،ﻣن أﺟﻝ ﺟﻧﺎﻳﺔ أو ﺟﻧﺣﺔ ﻣن اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻌﺎم ،دون اﻟﻣﺳﺎس ﺑﺎﻟﻘواﻋد
)(٩٦

اﻟﻣﻘررة ﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟﻌود(.

ﻓﻬذا اﻟﻧص ﻳﺳﺗﺑﻌد اﻟﻣﺧﺎﻟﻔﺔ ﻣن ﻣﻔﻬوم اﻟﻣﺳﺑوق ﻗﺿﺎﺋﻳﺎ ،وﻳطﺑق

ﻓﻲ ﺣدود اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻌﺎم دون اﻟﻘواﻧﻳن اﻟﺧﺎﺻﺔ .وﻗد ﺧﺎﻟف اﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋري ﻧظﻳرﻩ اﻟﻔرﻧﺳﻲ
ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻣﺳﺄﻟﺔ وأﺧذ ﺑﻣﺎ ﻳﺷﺑﻪ اﻟﻘﻳد اﻟذي ﻛﺎن ﻳﺄﺧذ ﺑﻪ اﻷﺧﻳر ﺑﺎﻟﻘﺎﻧون اﻟﺻﺎدر ﻓﻲ ١٠
ﺟوان  ،١٩٨٣ﺣﻳث ﻛﺎن ﻳﺷﺗرط ﻟﻺﻓﺎدة ﺑﻌﻘوﺑﺔ اﻟﻌﻣﻝ ﻟﻠﻧﻔﻊ اﻟﻌﺎم أﻻ ﻳﻛون ﻗد ﺳﺑق اﻟﺣﻛم
ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻌﻧﻲ ﺧﻼﻝ اﻟﺧﻣس ﺳﻧوات اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﻋﻠﻰ وﻗوع اﻟﺟرﻳﻣﺔ اﻟﺗﺎﻟﻳﺔ ﺑﻌﻘوﺑﺔ ﻋن ﺟﻧﺎﻳﺔ أو
)(٩٧

ﺟﻧﺣﺔ ﺑﺎﻟﺣﺑس اﻟذي ﻳﺗﺟﺎوز  ٤أﺷﻬر ﺑدون وﻗف اﻟﺗﻧﻔﻳذ.

) (٩٥ﺑﺣﺳب اﻟﻣﺎدة  ١٣ﻣن اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺟ ازﺋري اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺗﻧظــﻳم اﻟﺳــﺟون ٕواﻋــﺎدة اﻹدﻣــﺎج اﻻﺟﺗﻣــﺎﻋﻲ ﻟﻠﻣﺣﺑوﺳــﻳن رﻗــم
 ٠٥ـ  ٠٤ﻓــﺈن ﻣــدة اﻟﺣــﺑس اﻟﻣؤﻗــت ﺗﺧﺻــم ﻣــن ﻣــدة اﻟﻌﻘوﺑــﺔ اﻟﻣﺣﻛــوم ﺑﻬــﺎ ،وﺗﺣﺳــب ﻣــن ﻳــوم ﺣــﺑس اﻟﻣﺣﻛــوم
ﻋﻠﻳــﻪ ﺑﺳــﺑب اﻟﺟرﻳﻣــﺔ اﻟﺗــﻲ أدت إﻟــﻰ اﻟﺣﻛــم ﻋﻠﻳــﻪ .وﺗﺗــوﻟﻰ اﻟﺳــﻠطﺎت اﻟﻣﺧﺗﺻــﺔ ﻓــﻲ اﻟﻣؤﺳﺳــﺔ اﻟﻌﻘﺎﺑﻳــﺔ أﻣ ـرﻩ،
وﻟﻳس ﻓﻳﻪ ﻣﺎ ﻳؤﺷر ﻟﺣﺎﻟﺔ ﺗﻌدد اﻟﻌﻘوﺑﺎت ﻟﺗﻌدد اﻟﺟراﺋم.
) (٩٦اﻟﻣﺎدة  ٥٣ﻣﻛرر  ٥ﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﻌﻘوﺑﺎت ﺑﻣوﺟب اﻟﻣﺎدة  ١٥ﻣن اﻟﺗﻌدﻳﻝ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧون رﻗم  ٠٦ـ  ٢٣اﻟﺻﺎدر ﻓﻲ
.٢٠٠٦/١٢/٢٠
Gabriel Roujou de Boubée, Bernard Bouloc, Jacques Frncillon, Yves Mayaud, Op.cit.p43.
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]ﻣﺠﻠﺔ ﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﻭﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ[

)(97

]ﻛﻠﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ – ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ[
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???????? ??????? ?? ????? ????? ????? ????? Shehab:

]د .ﺑﺎﺳم ﺷﻬﺎب[

 ٢ـ أن ﻳﺑﻠﻎ اﻟﻣراد إﻓﺎدﺗﻪ ﺑﻌﻘوﺑﺔ اﻟﻌﻣﻝ ﻟﻠﻧﻔﻊ اﻟﻌﺎم  ١٦ﺳﻧﺔ ﻣن اﻟﻌﻣر .وﻫذا اﻟﺳن ﻫو اﻟﺣد
اﻷدﻧﻰ ﻟﺳن اﻟﻌﻣﻝ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﺑﻣوﺟب اﻟﻘﺎﻧون رﻗم  ١١/٩٠اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﻌﻼﻗﺎت اﻟﻌﻣﻝ،
وﻣﻣﺎ ﺟﺎء ﻓﻳﻪ) :ﻻ ﻳﻣﻛن ﻓﻲ أي ﺣﺎﻝ ﻣن اﻷﺣواﻝ أن ﻳﻘﻝ اﻟﻌﻣر اﻷدﻧﻰ ﻟﻠﺗوظﻳف ﻋن

 ١٦ﺳﻧﺔ إﻻ ﻓﻲ اﻟﺣﺎﻻت اﻟﺗﻲ ﺗدﺧﻝ ﻓﻲ ﻋﻘود اﻟﺗﻣﻬﻳن(.

)(٩٨

وﻟم ﻳﺿﻊ اﻟﻣﺷرع ﺣدا أﻋﻠﻰ

ﻟﺳن اﻟﻣﺣﻛوم ﻋﻠﻳﻪ اﻟﻣراد ﺷﻣوﻟﻪ ﺑﻌﻘوﺑﺔ اﻟﻌﻣﻝ ﻟﻠﻧﻔﻊ اﻟﻌﺎم ،وﻗد ﻳﻛون اﻟﻣﻌﻧﻲ ﻣﺗﻘﺎﻋدا
ﻟﺑﻠوﻏﻪ اﻟﺳن اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ أو ﻟﺳﺑب آﺧر ،وﻻ ﻳﺳﺗﺑﻌد أن ﻳﻛون اﻟﺳن ﻛﻣﺎﻧﻊ ﻣن إﻓﺎدة اﻟﻣﺣﻛوم
ﻋﻠﻳﻪ ﺑﺎﻟﻌﻣﻝ ﻟﻠﻧﻔﻊ اﻟﻌﺎم ،وﻗد ﻳﺳﺗﻌﺎض ﻋﻧﻪ ﺑوﻗف ﺗﻧﻔﻳذ اﻟﻌﻘوﺑﺔ Sursisإذا ﻣﺎ ﺗواﻓرت
ﺷروطﻪ .ﻋﻠﻰ أن ﺗﻣﺗﻊ اﻟﻣﻌﻧﻲ ﺑﺎﻟدﺧﻝ اﻟﺗﻘﺎﻋدي ﺳﻳﺟﻌﻠﻪ ﻓﻲ وﺿﻊ ﻣرﻳﺢ ﻋﻧد ﺗﻧﻔﻳذ اﻟﻌﻣﻝ
ﻟﻠﻧﻔﻊ اﻟﻌﺎم ﺑﺣﻘﻪ.
وﻳﺑﻘﻰ اﻟﺗﺳﺎؤﻝ ﻣطروﺣﺎ ﻋن ﻗﻳﻣﺔ اﻟﻌﻣﻝ ﻛﻌﻘوﺑﺔ ﺑدﻳﻠﺔ ،وﻣﻘدار ﻣﺎ ﺳوف ﻳﺣﻘﻘﻪ ﻣن ﺗﻐﻳﻳر
ﻓﻲ ﻧﻔﺳﻳﺔ اﻟﺧﺎﺿﻊ ﻟﻪ اﻟﻣﺗﻘﺎﻋد اﻟذي ﻟم ﻳﻣﻧﻌﻪ اﻟﻌﻣﻝ اﻟﺳﺎﺑق وﻟﺳﻧوات طوﻳﻠﺔ ﻣن ارﺗﻛﺎب
اﻟﺟرﻳﻣﺔ؟ وﻋﻠﻰ ﻫذا ﻧﺟد اﻟﻘﺿﺎء ﺣرﻳﺻﺎً ﻋﻠﻰ إﻓﺎدة ﻓﺋﺔ اﻟﺷﺑﺎب أﻛﺛر ﻣن ﺳواﻫم ،وﻳﺣﺗﺎج
اﻷﻣر ﻓﻲ اﻟﻧﻬﺎﻳﺔ إﻟﻰ إﺣﺻﺎء اﻟﻔﺋﺎت اﻟﻣﺷﻣوﻟﺔ ﺑﺎﻟﻌﻣﻝ اﻟﻣذﻛور.

 ٣ـ ﻳﻧﺑﻐﻲ أﻻ ﺗﺗﺟﺎوز ﻋﻘوﺑﺔ اﻟﺟرﻳﻣﺔ اﻟﻣرﺗﻛﺑﺔ  ٣ﺳﻧوات ﺑﺎﻟﺣﺑس ،وﻳراد ﺑذﻟك اﻟﻌﻘوﺑﺔ اﻟﻣﺣددة
ﻗﺎﻧوﻧﺎ ﻻ ﺗﻠك اﻟﺗﻲ ﻳﻧطق ﺑﻬﺎ اﻟﻘﺿﺎء ،واﻷﻣر ﻳﺗﻌﻠق ﺑﻛﻝ ﻣن اﻟﺟﻧﺣﺔ واﻟﻣﺧﺎﻟﻔﺔ .وﻟﻳس
ﺑﺑﻌﻳد أن ﺗرﻓﻊ ﺗﻠك اﻟﻣدة ﻣﺳﺗﻘﺑﻼ ﻟﺗﺻﻝ إﻟﻰ  ٥ﺳﻧوات ،ﻻﺳﻳﻣﺎ إذا أﺛﺑﺗت ﻋﻘوﺑﺔ اﻟﻌﻣﻝ
ﻟﻠﻧﻔﻊ اﻟﻌﺎم ﻓﺎﻋﻠﻳﺗﻬﺎٕ ،واذا ﻣﺎ ﺗﻔﺎﻗﻣت ﻣﺷﻛﻼت اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻌﻘﺎﺑﻳﺔ وﻣﻧﻬﺎ اﻻﻛﺗظﺎظ.
 ٤ـ ﻳﻧﺑﻐﻲ أﻻ ﺗﺗﺟﺎوز اﻟﻌﻘوﺑﺔ اﻟﻣﻧطوق ﺑﻬﺎ  La peine prononcéeاﻟﺣﺑس ﻟﻣدة ﺳﻧﺔ .وﻋﺎدة ﻣﺎ
ﺗوزع ﺳﺎﻋﺎت اﻟﻌﻣﻝ ﻋﻠﻰ أﻛﺑر ﻋدد ﻣن اﻷﻳﺎم ﻟدواﻋﻲ اﻹﺻﻼح واﻟﺗﺄﻫﻳﻝ أو ﻟظروف
اﻟﻣﺣﻛوم ﻋﻠﻳﻪ ،ﻛﻣﺎ ﻗد ﺗﺟﻣﻊ ﺳﺎﻋﺎت أﺳﺑوع ﻛﺎﻣﻝ ﻓﻲ ﻳوم واﺣد أو ﻳوﻣﻳن ﻟﺳﺑب ﻳﺗﻌﻠق

) (٩٨اﻟﻣﺎدة  ١٥ﻣن اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣذﻛور.
]ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﺴﺎﺑﻌﺔ ﻭﺍﻟﻌﺸﺮﻭﻥ[ ]ﺍﻟﻌﺪﺩ ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ ﻭﺍﻟﺨﻤﺴﻮﻥ -ﺫﻭ ﺍﻟﺤﺠﺔ  ١٤٣٤ﺃﻛﺘﻮﺑﺮ [٢٠١٣
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]ﻋﻘوﺑﺔ اﻟﻌﻣﻝ ﻟﻠﻧﻔﻊ اﻟﻌﺎم ﻓﻲ اﻟﺗﺷرﻳﻊ اﻟﺟزاﺋري[

ﺑظروف اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﺔ ﻛﺣﺎﺟﺗﻬﺎ ﻟﻠﻳد اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ أﻳﺎم اﻟﻌطﻝ .وﻧﻧوﻩ إﻟﻰ ﺿرورة اﻟﺗﻘﻳد
)(٩٩

ﺑﺎﻟﺣد اﻷﻗﺻﻰ ﻟﻣدة أداء اﻟﻌﻣﻝ واﻟﺑﺎﻟﻐﺔ  ١٨ﺷﻬرا.

 ٥ـ ﻻﺑد أن ﻳﻧطق ﺑﻌﻘوﺑﺔ اﻟﻌﻣﻝ ﻟﻠﻧﻔﻊ اﻟﻌﺎم ﺑﺣﺿور اﻟﻣﺣﻛوم ﻋﻠﻳﻪ

en présence du

 condamnéوﻋﻠﻰ اﻟﺟﻬﺔ اﻟﻘﺿﺎﺋﻳﺔ إﻋﻼﻣﻪ ﺑﺣﻘﻪ ﻓﻲ ﻗﺑوﻟﻬﺎ أو رﻓﺿﻬﺎ ،ﻋﻠﻰ أن ﻳﻧوﻩ إﻟﻰ
ذﻟك ﻓﻲ اﻟﺣﻛم.

)(١٠٠

ﺑﻣﺎ ﻳﻌﻧﻲ أن ﻋﻘوﺑﺔ اﻟﻌﻣﻝ ﻟﻠﻧﻔﻊ اﻟﻌﺎم ﻻ ﺗﺗﻌﻠق ﺑﺎﻷﺣﻛﺎم اﻟﺗﻲ ﺗﺻدر

ﻏﻳﺎﺑﻳﺔ أو ﺣﺿورﻳﺔ إﻋﺗﺑﺎرﻳﺔ؛ إذ ﻻ ﻳﻧﺳﺟم أي ﻣﻧﻬﺎ ﻣﻊ ﻟزوم إﺑداء اﻟﻣﺣﻛوم ﻋﻠﻳﻪ ﻟرأﻳﻪ ﻓﻲ

ﻗﺑوﻝ أو رﻓض اﻟﻌﻘوﺑﺔ اﻟﺑدﻳﻠﺔ ﻟﻠﺣﺑس) ،(١٠١ﻛﻣﺎ أن اﻷﺧﻳرة ﺗﺑدو ﻣن ﺟﺎﻧب آﺧر ﻛﺎﻣﺗﻳﺎز
ﻟﻠﻣﺣﻛوم ﻋﻠﻳﻪ ﻻ ﻳﺳﺗﺣﻘﻪ ﻣن ﻟم ﻳﺣﺗرم اﻟﻘﺿﺎء ﺑﺗﻌﻣدﻩ اﻟﻐﻳﺎب ﻋن اﻟﺟﻠﺳﺎت ،أﻣﺎ ﻋن

ﺻﺣﺔ ﻗﺑوﻝ اﻟﻧﺎﺋب ﻋن اﻟﻣﺣﻛوم ﻋﻠﻳﻪ ،ﻓﻧﻌﺗﻘد ﺑﻌدم إﻣﻛﺎﻧﻳﺔ اﻟﻌﻣﻝ ﺑﺣﻛم اﻟﻘواﻋد اﻹﺟراﺋﻳﺔ
اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﻬذا اﻟﺷﺄن ،ﻟﻛون اﻟﻧص اﻟﻣﻧظم ﻟﻌﻘوﺑﺔ اﻟﻌﻣﻝ ﻟﻠﻧﻔﻊ اﻟﻌﺎم ﻳﻌد ﻣن اﻟﻧﺻوص

) (٩٩اﻟﻣﺎدة  ٥ﻣﻛرر  ١ﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﻌﻘوﺑﺎت .وﺣﺻر اﻟﻣﺷرع اﻹﻣﺎراﺗﻲ أداء اﻟﻌﻣﻝ ﺑﻣواد اﻟﺟﻧﺢ ﻋﻠﻰ أن ﻳﻛون
ﺑدﻳﻼ ﻟﻠﺣﺑس أو اﻟﻐراﻣﺔ ،وﺑﺄﻻﱠ ﺗﻘﻝ ﻣدة اﻟﻌﻣﻝ ﻋن  ١٠أﻳﺎم وﻻ ﺗزﻳد ﻋن اﻟﺳﻧﺔ .اﻟﻣﺎدة  ١٢٠ﻣن ﻗﺎﻧون
اﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻻﺗﺣﺎدي .وأﺟﺎز اﻟﻣﺷرع اﻟﻣﺻري ﻟﻠﻣﺣﻛوم ﻋﻠﻳﻪ ﺑﺎﻹﻛراﻩ اﻟﺑدﻧﻲ اﻟطﻠب ﻣن اﻟﻧﻳﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ  -ﻗﺑﻝ
ﺻدور أﻣر ﺑﺎﻹﻛراﻩ -إﺑداﻝ اﻹﻛراﻩ ﺑﻌﻣﻝ ﻳدوي أو ﺻﻧﺎﻋﻲ ﻟدى ﺟﻬﺔ ﺣﻛوﻣﻳﺔ ﻟﻣدة ﺗﻌﺎدﻝ ﻣدة اﻹﻛراﻩ،
وﻳؤدى اﻟﻌﻣﻝ ﺿﻣن ذات اﻟﻣدﻳﻧﺔ أو اﻟﻣرﻛز اﻟﺗﺎﺑﻊ ﻟﻪ اﻟﻣﺣﻛوم ﻋﻠﻳﻪ ،وﻓﻲ ﺣدود  ٦ﺳﺎﻋﺎت ﻳوﻣﻳﺎ ،وﺣدد -
أي اﻟﻣﺷرع  -ﺣﺎﻻت إﻟﻐﺎء اﻟﻌﻣﻝ ،ﻋﻠﻰ أن ﺗﺣﺳب اﻟﻣدد اﻟﺗﻲ أداﻫﺎ اﻟﻣﻌﻧﻲ .وﻳﻧﻔذ اﻹﻛراﻩ ﻛﻣﺎ ﻫو ﻋﻧد ﻋدم
وﺟود ﻋﻣﻝ ﻟﻪ ﻓﺎﺋدة .اﻟﻣواد  ٥٢٢ ،٥٢١ ،٥٢٠ ،٤٧٩ﻣن ﻗﺎﻧون اﻹﺟراءات اﻟﺟﻧﺎﺋﻳﺔ اﻟﻣﺻري .ﺷرﻳف ﺳﻳد
ﻛﺎﻣﻝ ،ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق ،ص .١٣ ،١٢وﻗد ﺣﺻر اﻷﻣر ﺑﺎﻹﻛراﻩ اﻟﺑدﻧﻲ ﻣﻊ أن اﻟﻣﺎدة  ٢/١٨ﻣن ﻗﺎﻧون
اﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻟﻣﺻري ﻗد ﻗﺎﻟت ﺑﺎﻟﺣﺑس اﻟذي ﻻ ﻳزﻳد ﻋن  ٣أﺷﻬر .وﻧﺣن ﻣن دﻋﺎة ﺳﺣب اﻟﻌﻣﻝ ﻟﻠﻧﻔﻊ اﻟﻌﺎم
ﻋﻠﻰ اﻹﻛراﻩ اﻟﺑدﻧﻲ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻘﺎﻧون اﻟﺟزاﺋري.
) (١٠٠اﻟﻣﺎدة  ٥ﻣﻛرر  ١ﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﻌﻘوﺑﺎت .وﻟﻘد أﻧﻛر اﻟﺑﻌض ﺻﻔﺔ اﻟﺑدﻳﻝ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻣﻝ اﻟذي ﻛﺎن ﻳﺗﺑﻧﺎﻩ ﻗﺎﻧون
اﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻟﻌراﻗﻲ اﻟﺑﻐدادي ﻟﺳﻧﺔ " ١٩١٨اﻟﻣﻠﻐﻰ" ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة  ١٧ﻣﻧﻪ ،ﻟﺗﻌدد اﻟﺟﻬﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺗوﻟﻰ أﻣرﻩ،
اﻟﻣﺗﻣﺛﻠﺔ ﺑﺎﻟﻘﺎﺿﻲ اﻟذي ﻳﻘر ﺑﺈﻣﻛﺎﻧﻳﺔ إﻓﺎدة اﻟﻣﺣﻛوم ﻋﻠﻳﻪ ﺑﻪ واﻟﻣﺣﻛوم ﻋﻠﻳﻪ اﻟذي ﺗﺄﺧذ ﻣواﻓﻘﺗﻪ واﻟﻣﺣﻛﻣﺔ
اﻟﻛﺑرى اﻟﺗﻲ ﺗﺄﻣر ﺑﺗﻧﻔﻳذﻩ ،وﻣﺎ ﺗﻘدم ﻳﻧطﺑق ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺟﺎء ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة  ٣/٢٣ﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻟﻠﻳﺑﻲ ﻣﻊ
ﻓﺎرق واﺣد ﻳﺗﻣﺛﻝ ﺑوﺟود اﻟﻧﻳﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻛﺟﻬﺔ ﺛﺎﻟﺛﺔ ،رﻏم إﻗرار ﻫذا اﻟرأي ﻣن ﺟﻬﺔ أﺧرى ﺑﺄن اﻟﻌﻣﻝ ﻟﻳس
ﺑﺄﺳﻠوب ﺗﻧﻔﻳذ ﺑﻝ ﻋﻘوﺑﺔ ﺑدﻳﻠﺔ .أﻛرم ﻧﺷﺄت إﺑراﻫﻳم ،اﻟﺣدود اﻟﻘﺎﻧوﻧﻳﺔ ،ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق ،ص.١٤٥
) (١٠١ﻫذا ﻣﺎ أﻛدﺗﻪ اﻟﻔﻘرة أوﻻ ﻣن اﻟﻣﻧﺷور اﻟوزاري رﻗم  ٢ﻟﺳﻧﺔ  ٢٠٠٩ﺑﻘوﻝ واﺿﻌﻪ ) :وذﻟك ﻣﺎ ﻳﺳﺗوﺟب ﺣﺿورﻩ
ﺟﻠﺳﺔ اﻟﻧطق ﺑﺎﻟﻌﻘوﺑﺔ ﻻﺳﺗطﻼع رأﻳﻪ ﺑﺎﻟﻣواﻓﻘﺔ أو اﻟرﻓض( .وﻗد ﺟﺎء ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة  ١٣١ـ  ٨ﻣن ﻗﺎﻧون
اﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻟﻔرﻧﺳﻲ:
La peine de travail d’intérêt général ne peut être prononcée contre le prévenu qui la refuse ou qui
n’est pas présent à l’audience. Le président du tribunal avant le prononcé du jugement, informe le
prévenu de son droit de refuser l’accomplissement d’un travail d’intérêt général et reçoit sa réponse.
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]ﻣﺠﻠﺔ ﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﻭﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ[

]ﻛﻠﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ – ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ[
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???????? ??????? ?? ????? ????? ????? ????? Shehab:

]د .ﺑﺎﺳم ﺷﻬﺎب[

اﻟﺧﺎﺻﺔ واﻟﺻرﻳﺣﺔ اﻟﺗﻲ ﻻ ﺗﻘﺑﻝ ﺧﻼف اﻟﺣﺿور ،واﻷﻣر ﻓﻲ اﻟﻧﻬﺎﻳﺔ ﻳﺗﻌﻠق ﺑﺷﺧص
اﻟﻣﺣﻛوم ﻋﻠﻳﻪ ﻻ ﺑﺳواﻩ.
إن ﺗﺄﻛﻳد اﻟﻣﺷرع ﻋﻠﻰ ﺿرورة ﺗﻧﺑﻳﻪ اﻟﻣﺣﻛوم ﻋﻠﻳﻪ  Le condamné est avertiإﻟﻰ أن
إﺧﻼﻟﻪ ﺑﺎﻻﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﻣﺗرﺗﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻧﻔﻳذ ﻋﻘوﺑﺔ اﻟﻌﻣﻝ ﻟﻠﻧﻔﻊ اﻟﻌﺎم ﻳﻌﻳدﻩ إﻟﻰ ﺣﻳث ﺗﻧﻔﻳذ ﻋﻘوﺑﺔ
اﻟﺣﺑس اﻟﺗﻲ اﺳﺗﺑدﻟت ﺑﺎﻟﻌﻣﻝ ،ﻟدﻟﻳﻝ ﻋﻠﻰ أن اﻟﻣﺷرع ﻳﻌﺗﺑر اﻟﺣﺑس أﺷد ﻣن اﻟﻌﻣﻝ ،وﻻ ﻳﻣﻛن
)(١٠٢

ﻣن اﻟوﺟﻬﺔ اﻟﻣﻧطﻘﻳﺔ ﻣﺳﺎواة اﻷﺻﻝ ﺑﺑدﻳﻠﻪٕ ،واﻻ ﻓﻼ ﺣﺎﺟﺔ ﺑﻧﺎ ﻟﻠﺑدﻳﻝ.

ﻫذﻩ ﻫﻲ اﻟﺷروط اﻟﺗﻲ وﺿﻌﻬﺎ اﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋري ﻟﻌﻘوﺑﺔ اﻟﻌﻣﻝ ﻟﻠﻧﻔﻊ اﻟﻌﺎم ،واﻟﺗﻲ ﺗطﺑق
ﺑﻣﻌرﻓﺔ اﻟﻘﺿﺎء اﻟذي ﻟﻪ ﺳﻠطﺔ إﺑداﻝ اﻟﺣﺑس ﺑﺎﻟﻌﻣﻝ أو اﻹﺑﻘﺎء ﻋﻠﻳﻪ ،وﻣن اﻟﻣﻔروض أن ﻳظﻬر
)(١٠٣

ﻓﻲ ﺣﻛﻣﻪ اﻷﺳﺑﺎب اﻟﺗﻲ ﺟﻌﻠﺗﻪ ﻳﻠﺟﺄ ﻟﻠﺑدﻳﻝ.

إﻻ أﻧﻪ -أي اﻟﻣﺷرع -ﻟم ﻳﺷﺗرط اﻟﺗﺳﺑﻳب ﻫﻧﺎ

)(١٠٤

ﻋﻠﻰ ﺧﻼف اﻟﺣﺎﻝ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻹﻳﻘﺎف اﻟﺗﻧﻔﻳذ .Sursis

ٕواﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﺷروط اﻟﺗﻲ وﺿﻌﻬﺎ اﻟﻣﺷرع ﻟﻠﻌﻣﻝ ﻟﻠﻧﻔﻊ اﻟﻌﺎم ،وﻓﻲ إطﺎر ﻣﺎ أﺧذ ﺑﻪ
اﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋري ﺣﻳث اﻋﺗﻣد ﻣﻌﻳﺎر اﻟﻌﻘوﺑﺔ ﻻ ﻣﻌﻳﺎر اﻟﺟرﻳﻣﺔ ،ﻳﻣﻛن أن ﻳﺿﻳف اﻟﺗطﺑﻳق
ﻣﺣددات ﻣن ﻧوع ﻣﺎ ،وﻣن ﻗﺑﻳﻝ ذﻟك ﺣﺻر ﻧطﺎق ﻋﻘوﺑﺔ اﻟﻌﻣﻝ ﻓﻲ إطﺎر ﺟراﺋم ﻣﻌﻳﻧﺔ أﻛﺛر
ﻣن ﺳواﻫﺎ ،أو ﺿﻣن ﻓﺋﺎت ﻋﻣرﻳﺔ ﻣﻌﻳﻧﺔ ﻟﺗﺟﻧﺑﻳﻬم ﻗدر اﻹﻣﻛﺎن ﻣﺳﺎوئ اﻻﺧﺗﻼط ﺑﺎﻟﻣﺟرﻣﻳن
)(١٠٥

اﻵﺧرﻳن ﻻﺳﻳﻣﺎ اﻟﺧطرﻳن ﻣﻧﻬم أو ﻟﺗﺣﺎﺷﻲ ﺳﻠﺑﻳﺎت ﻋﻘوﺑﺔ اﻟﺣﺑس ﻗﺻﻳرة اﻷﻣد.
)(١٠٢

اﻧظر :اﻟﻣﺎدة  ٥ﻣﻛرر  ٢ﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﻌﻘوﺑﺎت .وﻧذﻛر ﺑﺄن اﻟﻌﻣﻝ ﻟﻠﻧﻔﻊ اﻟﻌﺎم ﻟم ﻳدرج ﺿﻣن ﺳﻠم اﻟﻌﻘوﺑﺎت
اﻷﺻﻠﻳﺔ ،وأن اﻟﺣﺑس ﻓﻲ ﺣدود ﻣﻌﻳﻧﺔ ﻳﻌد ﻣﻘدﻣﺔ ﻟﻔرﺿﻪ وﺿرورة ﻟﺗطﺑﻳﻘﻪ ،ﻓﻬو ﻣن اﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻟﺑدﻳﻠﺔ.
اﻟﻣﺎدﺗﺎن  ٥و  ٥ﻣﻛرر  ١ﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﻌﻘوﺑﺎت .ﻛﻣﺎ أﻧﻪ ﻳﺧﺗﻠف ﻋن اﻟﻐراﻣﺔ ﻣن وﺟﻬﻳن ١ :ـ أن اﻟﻐراﻣﺔ
ﻋﻘوﺑﺔ ﻣﺎﻟﻳﺔ واﻟﻌﻣﻝ ﻋﻘوﺑﺔ ﺑدﻧﻳﺔ ٢ .ـ أن اﻟﻐراﻣﺔ ﻗد ﺗﻛون ﻋﻘوﺑﺔ أﺻﻠﻳﺔ ﺗﻔرض ﻟوﺣدﻫﺎ أو ﻣﻊ اﻟﺣﺑس،
وﻗد ﺗﻛون ﺑدﻳﻠﺔ ﺣﻳن ﻳﻌﻣد اﻟﻣﺷرع إﻟﻰ ﺟﻌﻠﻬﺎ اﺣﺗﻳﺎطﻳﺔ ﻟﻠﺣﺑس .ودﻋوﺗﻧﺎ ﻟﻠﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋري ﺑﺗﺧﺻﻳص
ﺣﻳز ﺿﻣن اﻟﻘواﻋد اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻘﺎﻧون اﻟﻌﻘوﺑﺎت ﻟﻠﻣﺑﺎدئ اﻟﺗﻲ ﻳﻧﺑﻐﻲ أن ﺗﺧﺿﻊ ﻟﻬﺎ اﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻟﺑدﻳﻠﺔ.
(103) Serevns.R.Op.cit.p9.

ﺷرﻳف ﺳﻳد ﻛﺎﻣﻝ ،ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق ،ص.٥٠
) (١٠٤اﻟﻣواد  ٥٩٢ـ  ٥٩٥ﻣﻧﻪ.
) (١٠٥ﺷرﻳف ﺳﻳد ﻛﺎﻣﻝ ،ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق ،ص .٥٢وﻳﺻف ﻣن ﻳراد أن ﺗطﺑق ﻋﻠﻳﻪ ﻋﻘوﺑﺔ اﻟﻌﻣﻝ ﻟﻠﻧﻔﻊ اﻟﻌﺎم ﺿﻣن
ﺧﺎﻧﺔ اﻟﻣﺣﺗﻣﻝ ﻋودﺗﻬم ﻟﻺﺟرام .رﻣﺳﻳس ﺑﻬﻧﺎم ،اﻟﻛﻔﺎح ﺿد اﻹﺟرام ،ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق ،ص.٧٨
]ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﺴﺎﺑﻌﺔ ﻭﺍﻟﻌﺸﺮﻭﻥ[ ]ﺍﻟﻌﺪﺩ ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ ﻭﺍﻟﺨﻤﺴﻮﻥ -ﺫﻭ ﺍﻟﺤﺠﺔ  ١٤٣٤ﺃﻛﺘﻮﺑﺮ [٢٠١٣
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]ﻋﻘوﺑﺔ اﻟﻌﻣﻝ ﻟﻠﻧﻔﻊ اﻟﻌﺎم ﻓﻲ اﻟﺗﺷرﻳﻊ اﻟﺟزاﺋري[

ﺍﳌﻄﻠﺐ ﺍﻟﺜﺎﱐ
ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻋﻘﻮﺑﺔ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻟﻠﻨﻔﻊ ﺍﻟﻌﺎﻡ
إن ﺗطﺑﻳق ﻋﻘوﺑﺔ اﻟﻌﻣﻝ ﻟﻠﻧﻔﻊ اﻟﻌﺎم ﻳﺗطﻠب ﺳﻠﺳﻠﺔ ﻣن اﻹﺟراءات ﺗﻣﺗد ﻣﻧذ ﺻدور اﻟﺣﻛم
وﺻﻳروﺗﻪ ﻧﻬﺎﺋﻳﺎ ،وﺣﺗﻰ اﻧﺗﻬﺎء ﺗﻧﻔﻳذ اﻟﻌﻘوﺑﺔ ﻷي ﺳﺑب ﻣن اﻷﺳﺑﺎب ،وﺗﺗﻘﺎﺳم اﻷدوار ﻋدة
ﺟﻬﺎت ،وﺳﻧﺣﺎوﻝ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣوﺿﻊ اﺳﺗﻌراض ﺗﻠك اﻷدوار واﻹﺟراءات واﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﻛﻔﻳﻠﺔ
ﺑﺗطﺑﻳق اﻟﻌﻘوﺑﺔ اﻟﻣذﻛورة ،واﻟﺗﻲ أﻧﻳطت ﺑﻛﻝ ﻣن اﻟﻧﻳﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ وﻗﺎﺿﻲ ﺗطﺑﻳق اﻟﻌﻘوﺑﺎت إﺿﺎﻓﺔ
إﻟﻰ اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ اﻟﺧﺎرﺟﻳﺔ ﻹدارة اﻟﺳﺟون ،وذﻟك ﻣن ﺧﻼﻝ اﻟﻔﻘرات اﻟﺗﺎﻟﻳﺔ:

أوﻻ :دور اﻟﻧﻳﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ ﺗﻧﻔﻳذ ﻋﻘوﺑﺔ اﻟﻌﻣﻝ ﻟﻠﻧﻔﻊ اﻟﻌﺎم:
ﺗﺗﻣﺗﻊ اﻟﻧﻳﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ  Ministère Publicﺑدور ﻣﺣوري ﻓﻲ ﺗﻧﻔﻳذ ﻋﻘوﺑﺔ اﻟﻌﻣﻝ ﻟﻠﻧﻔﻊ اﻟﻌﺎم،
ﺣﻳث أوﻛﻝ اﻟﻣﺷرع ﻟﻠﻧﺎﺋب اﻟﻌﺎم اﻟﻣﺳﺎﻋد  Procureur général adjointإﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻣﻬﺎﻣﻪ
)(١٠٦

اﻷﺻﻠﻳﺔ اﻟﻣﻌﺗﺎدة اﻟﻘﻳﺎم ﺑﺈﺟراءات ﺗﻧﻔﻳذ ﻛﻝ ﻣﺎ ﻳﺗﺻﻝ ﺑﻬذﻩ اﻟﻌﻘوﺑﺔ ﻣن أﺣﻛﺎم وﻗ اررات.

ﻓﺣﻳث ﻳﺻﺑﺢ اﻟﺣﻛم أو اﻟﻘرار اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ اﻟﻣﺗﺿﻣن ﻋﻘوﺑﺔ اﻟﻌﻣﻝ ﻟﻠﻧﻔﻊ اﻟﻌﺎم ﻧﻬﺎﺋﻳﺎ ﺗرﺳﻝ ﻧﺳﺧﺔ
ﻣﻧﻪ ﻣﻊ اﻟﻣﺳﺗﺧرج ﺑﻣﻌرﻓﺔ اﻟﻧﺎﺋب اﻟﻌﺎم اﻟﻣﺳﺎﻋد إﻟﻰ ﻗﺎﺿﻲ ﺗطﺑﻳق اﻟﻌﻘوﺑﺎت ﻟﻳﺗوﻟﻰ ﺗﻧﻔﻳذ
)(١٠٧

اﻟﻌﻘوﺑﺔ.

وﻟﻣﺎ ﻳﺗﻌﻠق ﺑﺻﺣﻳﻔﺔ اﻟﺳواﺑق اﻟﻘﺿﺎﺋﻳﺔ  Casier judiciaireﻓﺈن اﻟﻧﻳﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺗﺗﻛﻔﻝ ﺑﺈرﺳﺎﻝ
اﻟﻘﺳﻳﻣﺔ رﻗم ) (١اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺿﻣن اﻟﻌﻘوﺑﺔ اﻷﺻﻠﻳﺔ ﻣﻊ اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ ﻛوﻧﻬﺎ ﻗد اﺳﺗﺑدﻟت ﺑﻌﻘوﺑﺔ
)(١٠٦

)(١٠٧

١٤٢
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اﻟﻔﻘرة راﺑﻌﺎ ﻣن اﻟﻣﻧﺷور رﻗم  ٢ﻟﺳﻧﺔ  ٢٠٠٩اﻟﺻﺎدر ﻋن وزﻳر اﻟﻌدﻝ .ﻫذا وﻗد أﻋطﻰ اﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋري
ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة  ٣٦ﻣن ﻗﺎﻧون اﻹﺟراءات اﻟﺟزاﺋﻳﺔ رﻗم ١٥٥ -٦٦ﻟوﻛﻳﻝ اﻟﺟﻣﻬورﻳﺔ ﻣﻛﻧﺔ ﺗﻧﻔﻳذ ﻗ اررات اﻟﺗﺣﻘﻳق
وﺟﻬﺎت اﻟﺣﻛم .وﻗوﻟﻪ ﺑوﻛﻳﻝ اﻟﺟﻣﻬورﻳﺔ  Le procureur de la républiqueeﻻ ﻳﻌﻧﻲ أن اﻟﻧﺎﺋب اﻟﻌﺎم
اﻟﻣﺳﺎﻋد ﻏﻳر ﻣﻌﻧﻲ ﺑﺎﻟﺗﻧﻔﻳذ ،ﻓﺎﻟﻧﻳﺎﺑﺔ ﻻ ﺗﺟ أز ﻛﻣﺎ ﻫو ﻣﻌروف.
اﻟﻔﻘرة راﺑﻌﺎ ـ  ٢ﻣن اﻟﻣﻧﺷور اﻟوزاري ﺳﺎﻟف اﻟذﻛر .وﻧذﻛر ﻫﻧﺎ ﺑﺄن ﻗﺎﺿﻲ ﺗطﺑﻳق اﻟﻌﻘوﺑﺎت ﻳﻌﻳن ﺑﻘرار ﻣن
وزﻳر اﻟﻌدﻝ ﻓﻲ داﺋرة اﺧﺗﺻﺎص ﻛﻝ ﻣﺟﻠس ﻗﺿﺎﺋﻲ ،وﻣن ﺑﻳن اﻟﻣﺻﻧﻔﻳن ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺎﻟس اﻟﻘﺿﺎﺋﻳﺔ ﻣﻣن
ﻳوﻟون ﻋﻧﺎﻳﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺄﻣور اﻟﺳﺟون ،وﻟﻪ ﺻﻼﺣﻳﺎت ﻣﺣددة ﻗﺎﻧوﻧﺎ ،ﻛﻣﺎ ﻳﻘوم ﺑﻣراﻗﺑﺔ ﻣﺷروﻋﻳﺔ ﺗطﺑﻳق
اﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻟﺳﺎﻟﺑﺔ ﻟﻠﺣرﻳﺔ واﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻟﺑدﻳﻠﺔ وﺿﻣﺎن اﻟﺗطﺑﻳق اﻟﺳﻠﻳم ﻟﺗداﺑﻳر ﺗﻔرﻳد اﻟﻌﻘوﺑﺔ .اﻟﻣﺎدﺗﺎن  ٢٢و
 ٢٣ﻣن ﻗﺎﻧون ﺗﻧظﻳم اﻟﺳﺟون ٕواﻋﺎدة اﻹدﻣﺎج اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻟﻠﻣﺣﺑوﺳﻳن رﻗم .٠٤ -٠٥
]ﻣﺠﻠﺔ ﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﻭﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ[

]ﻛﻠﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ – ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ[

https://scholarworks.uaeu.ac.ae/sharia_and_law/vol2013/iss56/2

???????? ??????? ?? ????? ????? ????? ????? Shehab:

]د .ﺑﺎﺳم ﺷﻬﺎب[

اﻟﻌﻣﻝ ﻟﻠﻧﻔﻊ اﻟﻌﺎم ،ﻋﻠﻰ أن ﺗﻧﻔذ اﻟﻐراﻣﺔ واﻟﻣﺻﺎرﻳف ،وﺗﺗﺿﻣن اﻟﻘﺳﻳﻣﺔ رﻗم ) (٢اﻟﻌﻘوﺑﺔ
اﻷﺻﻠﻳﺔ وﻋﻘوﺑﺔ اﻟﻌﻣﻝ ﻟﻠﻧﻔﻊ اﻟﻌﺎم اﻟﻣﺳﺗﺑدﻟﺔ ،وﺗﺳﻠم اﻟﻘﺳﻳﻣﺔ رﻗم) (٣ﺧﺎﻟﻳﺔ ﻣن اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ
اﻟﻌﻘوﺑﺔ اﻷﺻﻠﻳﺔ ،وﻻ ﺣﺗﻰ ﻋﻘوﺑﺔ اﻟﻌﻣﻝ ﻟﻠﻧﻔﻊ اﻟﻌﺎم اﻟﻣﺳﺗﺑدﻟﺔٕ .واذا ﻣﺎ أﺧﻝ اﻟﻣﺣﻛوم ﻋﻠﻳﻪ
ﺑﺎﻻﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﻣﻔروﺿﺔ ﻋﻠﻳﻪ ﻓﻲ ﻣﻘرر اﻟﻌﻣﻝ ﻟﻠﻧﻔﻊ اﻟﻌﺎم أرﺳﻠت ﺑطﺎﻗﺔ اﻟﺗﻌدﻳﻝ ﻟﻠﻘﺳﻳﻣﺔ رﻗم)(١
ﻟﻠﻣﻌﻧﻲ ﺑﺄﻣرﻫﺎ ﻟﺗﻧﻔﻳذﻫﺎ ﻛﻌﻘوﺑﺔ ﻋﺎدﻳﺔ -أي ﺣﺑس ﻧﺎﻓذ -ﻣﻊ اﻟﺗﻘﻳﻳد ﺑﻣﺎ ﻳﻔﻳد ذﻟك ﻋﻠﻰ ﻫﺎﻣش
)(١٠٨

اﻟﺣﻛم أو اﻟﻘرار اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ.

وطﺑﻘﺎ ﻟﻘﺎﻧون اﻹﺟراءات اﻟﺟزاﺋﻳﺔ ﻓﺈن اﻟﻘﺳﻳﻣﺔ رﻗم ) (١ﺗﺣرر ﻣن ﻗﺑﻝ ﻛﺎﺗب اﻟﺟﻬﺔ
اﻟﻘﺿﺎﺋﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﻓﺻﻠت ﻓﻲ اﻟدﻋوى ،وﻳﻛون ﻣوﺿوﻋﻬﺎ ﻛﻝ ﺣﻛم أو ﻗرار ﺻﺎدر ﺑﺎﻹداﻧﺔ ،ﻋﻠﻰ
أن ﻳوﻗﻌﻬﺎ اﻟﻛﺎﺗب وﻳؤﺷر ﻋﻠﻳﻬﺎ اﻟﻧﺎﺋب اﻟﻌﺎم أو وﻛﻳﻝ اﻟﺟﻣﻬورﻳﺔ

Le procureur général ou le

 .procureur de la républiqueوﺗﻧﺷﺄ ﻫذﻩ اﻟﻘﺳﻳﻣﺔ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻸﺣﻛﺎم اﻟﺣﺿورﻳﺔ ﻟﻣﺟرد ﺻﻳرورة
اﻟﺣﻛم ﻧﻬﺎﺋﻳﺎ .أﻣﺎ ﺑطﺎﻗﺔ اﻟﺗﻌدﻳﻝ ﻓﺗرﺳﻝ إﻟﻰ ﻛﺎﺗب اﻟﻣﺟﻠس اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ أو اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ أو إﻟﻰ رﺟﻝ
اﻟﻘﺿﺎء اﻟﻣﻛﻠف ﺑﺻﺣﻳﻔﺔ اﻟﺳواﺑق اﻟﻘﺿﺎﺋﻳﺔ اﻟﻣرﻛزﻳﺔ ﻟﻛﻲ ﻳﻘوم ﺑﺗﻘﻳﻳد اﺳﺗﺑداﻝ اﻟﻌﻘوﺑﺔ ﻓﻲ
اﻟﻘﺳﻳﻣﺔ رﻗم) ،(١وﺗﺣرر ﺑطﺎﻗﺔ اﻟﺗﻌدﻳﻝ ﻣن ﻗﺑﻝ ﻛﺎﺗب اﻟﺟﻬﺔ اﻟﻘﺿﺎﺋﻳﺔ اﻟﺗﻲ أﺻدرت ﺣﻛم أو
)(١٠٩

ﻗرار اﻹداﻧﺔ ،ﺣﻳث ﻳﺗﻌﻠق اﻷﻣر ﺑﺎﺳﺗﺑداﻝ اﻟﻌﻘوﺑﺔ.

أﻣﺎ اﻟﻘﺳﻳﻣﺔ رﻗم ) (٢ﻓﻬﻲ ﺑﻳﺎن ﻟﻠﻘﺳﺎﺋم

اﻟﺗﻲ ﺗﺣﻣﻝ اﻟرﻗم) (١واﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺷﺧص ذاﺗﻪ ،وﺗﺳﻠم إﻟﻰ ﺟﻬﺎت رﺳﻣﻳﺔ ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻧص ﻋﻠﻳﻬﺎ
اﻟﻣﺷرع ﺻراﺣﺔ .واﻟﻘﺳﻳﻣﺔ رﻗم ) (٣ﺗﺗﻌﻠق ﺑﺑﻳﺎن اﻷﺣﻛﺎم اﻟﻘﺿﺎﺋﻳﺔ اﻟﻣﺗﺿﻣﻧﺔ ﻋﻘوﺑﺎت ﻣﻘﻳدة
ﻳﻣﺣﻬﺎ
ﻟﻠﺣرﻳﺔ ﺻﺎدرة ﻋن ﺟﻬﺎت ﻗﺿﺎﺋﻳﺔ ﺟزاﺋرﻳﺔ ﻋن ﺟﻧﺎﻳﺔ أو ﺟﻧﺣﺔ ،وﻫﻲ اﻷﺣﻛﺎم اﻟﺗﻲ ﻟم ُ

رد اﻻﻋﺗﺑﺎر  La Réhabilitation judiciaireواﻟﺗﻲ ﻟم ﺗﻛن ﻣﺷﻣوﻟﺔ ﺑوﻗف اﻟﺗﻧﻔﻳذ ،وﻻ ﺗﺳﻠم إﻻ
ﻟﻠﺷﺧص اﻟﻣﻌﻧﻲ ﺑﻬﺎ وﻋﻘب اﻟﺗﺣﻘق ﻣن ﻫوﻳﺗﻪ.

)(١٠٨
)(١٠٩
)(١١٠

)(١١٠

اﻟﻔﻘرة راﺑﻌﺎ ـ  ١ﻣن اﻟﻣﻧﺷور اﻟوزاري ﺳﺎﻟف اﻟذﻛر .وﺗﻌود ﻧﺷﺄة ﺻﺣﻳﻔﺔ اﻟﺳواﺑق اﻟﻘﺿﺎﺋﻳﺔ إﻟﻰ اﻟﻘﺎﺿﻲ
اﻟﻔرﻧﺳﻲ Bonville de marsangy
اﻟﻣﺎدﺗﺎن  ٦٢٦و  ٦٢٧ﻣن ﻗﺎﻧون اﻹﺟراءات اﻟﺟزاﺋﻳﺔ.
اﻟﻣواد  ٦٣٠و  ٦٣٢و  ٦٣٣ﻣن ﻗﺎﻧون اﻹﺟراءات اﻟﺟزاﺋﻳﺔ.

]ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﺴﺎﺑﻌﺔ ﻭﺍﻟﻌﺸﺮﻭﻥ[ ]ﺍﻟﻌﺪﺩ ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ ﻭﺍﻟﺨﻤﺴﻮﻥ -ﺫﻭ ﺍﻟﺤﺠﺔ  ١٤٣٤ﺃﻛﺘﻮﺑﺮ [٢٠١٣
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]ﻋﻘوﺑﺔ اﻟﻌﻣﻝ ﻟﻠﻧﻔﻊ اﻟﻌﺎم ﻓﻲ اﻟﺗﺷرﻳﻊ اﻟﺟزاﺋري[

ﺛﺎﻧﻳﺎ :دور ﻗﺎﺿﻲ ﺗطﺑﻳق اﻟﻌﻘوﺑﺎت ﻓﻲ ﺗﻧﻔﻳذ اﻟﻌﻣﻝ ﻟﻠﻧﻔﻊ اﻟﻌﺎم:
أﻣﺎ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻘﺎﺿﻲ ﺗطﺑﻳق اﻟﻌﻘوﺑﺎت  (١١١)،Le juge d’application des peinesﻓﻳﺑدأ دورﻩُ ﻣن
اﻟﻠﺣظﺔ اﻟﺗﻲ ﻳﺳﺗﻠم ﻓﻳﻬﺎ ﻣﻠف اﻟﻣﺣﻛوم ﻋﻠﻳﻪ ﻣن اﻟﻧﻳﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ،وﻳﺷرع ﺑﺟﻣﻠﺔ إﺟراءات ﺗﺗﻧﺎﺳب ﻣﻊ

دو ِرﻩ اﻟﻣﺣوري ﻓﻲ ﺗﻧﻔﻳذ ﻋﻘوﺑﺔ اﻟﻌﻣﻝ ﻟﻠﻧﻔﻊ اﻟﻌﺎم ،ﺣﻳث ﻳﻘوم ﺑﺎﺳﺗدﻋﺎء اﻟﻣﻌﻧﻲ ﺑواﺳطﺔ ﻣﺣﺿر
ﻗﺿﺎﺋﻲ  Huissier judiciaireﻓﻲ ﻋﻧواﻧﻪ اﻟﻣدون ﺑﺎﻟﻣﻠف ،ﻋﻠﻰ أن ﻳﻧوﻩ ﻓﻲ اﻻﺳﺗدﻋﺎء إﻟﻰ أﻧﻪ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ
ﻋدم ﺣﺿورﻩ ﻓﻲ اﻟﺗﺄرﻳﺦ اﻟﻣﺣدد ﺗطﺑق ﻋﻠﻳﻪ ﻋﻘوﺑﺔ اﻟﺣﺑس اﻷﺻﻠﻳﺔ ،ﻣﻊ ﻟزوم أن ﻳﺣﺗوي اﻻﺳﺗدﻋﺎء
ﻋﻠﻰ ﺗﺄرﻳﺦ وﺳﺎﻋﺔ اﻟﺣﺿور ،وﻳﻛون ﻣوﺿوع اﻻﺳﺗدﻋﺎء ﺗطﺑﻳق ﺣﻛم ﻗﺿﺎﺋﻲ ﻳﺗﻌﻠق ﺑﻌﻘوﺑﺔ اﻟﻌﻣﻝ
ﻣﺑرر ﺟدﻳﺎً ﻳﺗرك ﺗﻘدﻳرﻩ ﻟﻘﺎﺿﻲ ﺗطﺑﻳق
ًا
ﻟﻠﻧﻔﻊ اﻟﻌﺎم .وﻋﻧد ﻋدم ﺣﺿور اﻟﻣﻌﻧﻲ ﺑﺎﻟﻔﻌﻝ ٕواذا ﻟم ﻳﻘدم
اﻟﻌﻘوﺑﺎت ،ﻳﺣرر اﻷﺧﻳر ﻣﺣﺿر ﻋدم اﻟﻣﺛوﻝ ﻳﺗﺿﻣن ﻋرض ﻹﺟراءات اﻟﺗﺑﻠﻳﻎ ﻣﻊ اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ ﻋدم
ﺗﻘدﻳم اﻟﻣﻌﻧﻲ ﻟﻌذر ﺟدي ،وﻳﺗم إرﺳﺎﻝ اﻟﻣﺣﺿر ﻟﻠﻧﺎﺋب اﻟﻌﺎم اﻟﻣﺳﺎﻋد اﻟذي ﻳﻘوم ﺑﺗﺣوﻳﻠﻪ إﻟﻰ اﻟﺟﻬﺔ
اﻟﻣﻌﻧﻳﺔ ﺑﺗﻧﻔﻳذ اﻟﻌﻘوﺑﺎت ﻟﺗﺗوﻟﻰ ﺗﻧﻔﻳذ ﻋﻘوﺑﺔ اﻟﺣﺑس ﺑﺣﻘﻪ ﺣﺳب اﻷﺻوﻝ .وﻗد ﻳﻛون ﻣن اﻟﺿروري
وﻷﺳﺑﺎب ﻓﻲ ﻣﻘدﻣﺗﻬﺎ ﺑﻌد اﻟﻣﺳﺎﻓﺔ ﻗﻳﺎم ﻗﺎﺿﻲ ﺗطﺑﻳق اﻟﻌﻘوﺑﺎت وﻓﻘﺎ ﻟرزﻧﺎﻣﺔ ﻣﻌدة ﺳﻠﻔﺎ ﺑﺎﻟﺗﻧﻘﻝ ﻟﻣﻘرات
اﻟﻣﺣﺎﻛم اﻟﺗﻲ ﻳﻘﻳم ﺑداﺋرﺗﻬﺎ اﻷﺷﺧﺎص اﻟﻣﺣﻛوم ﻋﻠﻳﻬم ،ﻟﻠﻘﻳﺎم ﺑﺎﻹﺟراءات اﻟﺿرورﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺑق
اﻟﺷروع ﻓﻲ ﺗطﺑﻳق ﻋﻘوﺑﺔ اﻟﻌﻣﻝ ﻟﻠﻧﻔﻊ اﻟﻌﺎم .وﻋﻠﻰ أﻳﺔ ﺣﺎﻝ ﻓﺈذا ﻣﺎ اﻣﺗﺛﻝ اﻟﻣﻌﻧﻲ ﻟﻼﺳﺗدﻋﺎء ﻳﻘوم
ﻗﺎﺿﻲ ﺗطﺑﻳق اﻟﻌﻘوﺑﺎت ﺑﺎﺳﺗﻘﺑﺎﻟﻪ ﻟﻠﺗﺄﻛد ﻣن ﻫوﻳﺗﻪ ﻛﻣﺎ ﻫﻲ ﻣدوﻧﺔ ﻓﻲ اﻟﺣﻛم أو اﻟﻘرار اﻟﺻﺎدر
ﺑﺎﻹداﻧﺔ ،واﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ وﺿﻌﻪ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ واﻟﻣﻬﻧﻲ واﻟﺻﺣﻲ واﻟﻌﺎﺋﻠﻲ ،وﺑﺈﻣﻛﺎن اﻟﻘﺎﺿﻲ اﻻﺳﺗﻌﺎﻧﺔ
)(١١٢

ﺑﺎﻟﻧﻳﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺗﺄﻛد ﻣن ﺻﺣﺔ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﻳدﻟﻲ ﺑﻬﺎ اﻟﻣﻌﻧﻲ ﺑﺎﻷﻣر.

) (١١١ﻳﺄﺧذ اﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋري ﺑﻣﻧﺻب ﻗﺎﺿﻲ ﺗطﺑﻳق اﻟﻌﻘوﺑﺎت ﻣﺗﺟﺎو از ﻛﻝ اﻻﻧﺗﻘﺎدات اﻟﺗﻲ ﺗوﺟﻪ ﻟﻪ وﻓﻲ اﻟﻣﻘدﻣﺔ
ﻣﻧﻬﺎ ﻣﺎ ﻳﺗﻌﻠق ﺑﺧرق ﻣﺑدأ اﻟﻔﺻﻝ ﺑﻳن اﻟﺳﻠطﺎت ،وﻳﺄﺗﻲ ذﻟك ﻟﻌدة اﻋﺗﺑﺎرات ﻣﻧﻬﺎ ﺿﻣﺎن ﺣﻘوق اﻟﻣﺣﻛوم
ﻋﻠﻳﻬم ،ووﺟود ﺗداﺑﻳر ﺗواﺟﻪ اﻟﺧطورة اﻹﺟراﻣﻳﺔ ﺗﺣﺗﺎج ﻟﻠﻣﺗﺎﺑﻌﺔ واﻟﺗﻌدﻳﻝ ،وﻟﻳﺑت ﻓﻲ إﺷﻛﺎﻻت ﺗﻧﻔﻳذ
اﻟﺟزاءات ،ﻓﺿﻼً ﻋن اﻷﺛر اﻟذي ﺗرﻛﺗﻪ ﻣدرﺳﺔ اﻟدﻓﺎع اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ اﻟﺗﻲ ﺗﻌﺗﺑر أن اﻟدﻋوى اﻟﺟزاﺋﻳﺔ ﻣﺳﺗﻣرة
ﺣﺗﻰ ﺗﻣﺎم اﻟﺗﻧﻔﻳذ .ﻟﻠﻣزﻳد :ﻣوﺳﻰ ﻣﺳﻌود ارﺣوﻣﻪ ،إﺷراف اﻟﻘﺿﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻧﻔﻳذ ﻛﺿﻣﺎن ﻟﺣﻘوق ﻧزﻻء
اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻌﻘﺎﺑﻳﺔ ،ﻣﺟﻠﺔ اﻟﺣﻘوق ـ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻛوﻳت ،اﻟﻌدد  ،٢٠٠٣ / ٤ص ٢٠٥ـ .٢٠٨
) (١١٢اﻟﻔﻘرة ﺧﺎﻣﺳﺎ ـ  / ١أ ﻣن اﻟﻣﻧﺷور اﻟوزاري ﺳﺎﻟف اﻟذﻛر.
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]ﻣﺠﻠﺔ ﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﻭﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ[

]ﻛﻠﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ – ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ[
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???????? ??????? ?? ????? ????? ????? ????? Shehab:

]د .ﺑﺎﺳم ﺷﻬﺎب[

وﻣن اﻟﻼزم اﻟﺗﻘﻳد ﺑﻘواﻋد اﻟﺳر المھني  ،Secret Professionnelوﺗﺑدو اﻟﺣﺎﺟﺔ اﻟﻳوم ﻣﻠﺣﺔ
ﻟﻠﺗﻔﻛﻳر ﺑﺈﻳﺟﺎد ﻗﺎﻋدة ﺑﻳﺎﻧﺎت وﺑﻧك ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺗﻣﻠﻛﻪ ﺟﻬﺔ رﺳﻣﻳﺔ ﻣﺳؤوﻟﺔ ،ﻻﺳﻳﻣﺎ وﻧﺣن ﻓﻲ ظﻝ
ﻣﺎ ﻳﻌرف ﺑﺛورة اﻹﻋﻼم واﻻﺗﺻﺎﻝ ،ﻣﻊ ﺿرورة اﻟﺗﻘﻳد ﺑﺎﻟﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﺻﻳﺎﻧﺔ اﻟﺣق ﻓﻲ

اﻟﺧﺻوﺻﻳﺔ

.The right of privacy

وﻋﻘب ذﻟك ﻳﺗوﻟﻰ ﻗﺎﺿﻲ ﺗطﺑﻳق اﻟﻌﻘوﺑﺎت ﻋرض اﻟﻣﻌﻧﻲ ﻋﻠﻰ طﺑﻳب اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﻌﻘﺎﺑﻳﺔ
ﻟﻔﺣﺻﻪ وﺗﺣرﻳر ﺗﻘرﻳر ﻋن وﺿﻌﻪ اﻟﺻﺣﻲ ،ﻟﻳﺗﻣﻛن اﻟﻘﺎﺿﻲ اﻟﻣذﻛور ﻣن اﺧﺗﻳﺎر اﻟﻌﻣﻝ اﻟذي
ﻳﻧﺎﺳب ﺣﺎﻟﺗﻪ اﻟﺑدﻧﻳﺔ ،وﻋﻧد اﻻﻗﺗﺿﺎء وﻟذات اﻟﻐرض ﻳﻣﻛن ﻋرض اﻟﻣﻌﻧﻲ ﻋﻠﻰ طﺑﻳب
)(١١٣

آﺧر.

وﻗد ﻻ ﻳﺻﻠﺢ اﻟﻣﻌﻧﻲ ﻷي ﻣن ﻓرص اﻟﻌﻣﻝ اﻟﻣﺗواﻓرة ،وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ وأﻣﺎم ﺳﻛوت اﻟﻣﺷرع

ﻧﻌﺗﻘد ﺑﻌدم إﻣﻛﺎﻧﻳﺔ إﻓﺎدﺗﻪ ﻣن اﻟﻌﻣﻝ اﻟﻣذﻛور ،وﻻ ﻳﺳﺗﺑﻌد أن ﻳﺑذﻝ ﻗﺎﺿﻲ ﺗطﺑﻳق اﻟﻌﻘوﺑﺎت ﻣﺎ
ﻓﻲ وﺳﻌﻪ ﻟﺗوﻓﻳر ﻓرﺻﺔ ﻋﻣﻝ ﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﻟﻪ.
وﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺗﻘدم ﻳﺣرر ﻗﺎﺿﻲ ﺗطﺑﻳق اﻟﻌﻘوﺑﺎت ﺑطﺎﻗﺔ ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺷﺧﺻﻳﺔ ﺗﺿم إﻟﻰ
ﻣﻠف اﻟﻣﻌﻧﻲ ،وﺑﻌد أن ﻳﻛون اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻓﻛرة ﻋن ﺷﺧﺻﻳﺗﻪ وﻣؤﻫﻼﺗﻪ ﻳﺧﺗﺎر ﻟﻪ ﻋﻣﻼً ﻣن ﺑﻳن ﻣﺎ

ﻫو ﻣﻌروض ﻣن ﻣﻧﺎﺻب ﺑﻣﺎ ﻳﺗﻼءم ﻣﻊ ﻗدراﺗﻪ ،وﺑﻣﺎ ﻳﺣﻘق إﻋﺎدة إدﻣﺎﺟﻪ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ دون
اﻟﺗﺄﺛﻳر ﻋﻠﻰ اﻟﺳﻳر اﻟﻌﺎدي ﻟﺣﻳﺎﺗﻪ اﻟﻣﻬﻧﻳﺔ واﻟﻌﺎﺋﻠﻳﺔ .وﻻﺑد ﻣن ﻣراﻋﺎة ﻓﺋﺎت ﻣﻌﻳﻧﺔ ﻛﺎﻟﻧﺳﺎء
ﺻر ﻋن ﻣﺣﻳطﻬم
واﻟﻘﺻر اﻟذﻳن ﺗﺗراوح أﻋﻣﺎرﻫم ﺑﻳن  ١٦إﻟﻰ  ١٨ﺳﻧﺔ؛ وذﻟك ﺑﻌدم إﺑﻌﺎد اﻟﻘُ ﱠ
وﺗﻣﻛﻳﻧﻬم ﻣن ﻣواﺻﻠﺔ ﻣﺷوارﻫم اﻟدراﺳﻲ (١١٤) .وﻫﻧﺎك ﻗواﻋد ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻌﻣﻝ اﻟﻧﺳﺎء اﻟﺣواﻣﻝ
وﻏﻳر اﻟﺣواﻣﻝ ﻳﻧﺑﻐﻲ أﺧذﻫﺎ ﻓﻲ اﻟﺣﺳﺑﺎن.
ﻣﻘرر ﻳﻌﻳن ﻓﻳﻪ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﺔ ،وﻛﻳﻔﻳﺎت أداء
ﺛم ﻳﺻدر ﻗﺎﺿﻲ ﺗطﺑﻳق اﻟﻌﻘوﺑﺎت
اً

اﻟﻌﻣﻝ ،وﻳﻧﺑﻐﻲ ﺷﻣوﻝ اﻟﻣﻘرر ﻟﻠﻣﻌطﻳﺎت اﻟﺗﺎﻟﻳﺔ١ :ـ اﻟﻬوﻳﺔ اﻟﻛﺎﻣﻠﺔ ﻟﻠﻣﻌﻧﻲ٢ .ـ طﺑﻳﻌﺔ اﻟﻌﻣﻝ
اﻟﻣﺳﻧد إﻟﻳﻪ٣ .ـ اﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﻣﻌﻧﻲ٤ .ـ اﻟﻌدد اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ ﻟﺳﺎﻋﺎت اﻟﻌﻣﻝ وﺗوزﻳﻌﻬﺎ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﺑرﻧﺎﻣﺞ
) (١١٣اﻟﻔﻘرة ﺧﺎﻣﺳﺎ ـ  / ١أ ﻣن اﻟﻣﻧﺷور اﻟوزاري ﺳﺎﻟف اﻟذﻛر.
) (١١٤اﻟﻔﻘرة ﺧﺎﻣﺳﺎ ـ  / ١أ اﻟﻣﻧﺷور اﻟوزاري ﺳﺎﻟف اﻟذﻛر.
]ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﺴﺎﺑﻌﺔ ﻭﺍﻟﻌﺸﺮﻭﻥ[ ]ﺍﻟﻌﺪﺩ ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ ﻭﺍﻟﺨﻤﺴﻮﻥ -ﺫﻭ ﺍﻟﺤﺠﺔ  ١٤٣٤ﺃﻛﺘﻮﺑﺮ [٢٠١٣
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]ﻋﻘوﺑﺔ اﻟﻌﻣﻝ ﻟﻠﻧﻔﻊ اﻟﻌﺎم ﻓﻲ اﻟﺗﺷرﻳﻊ اﻟﺟزاﺋري[

اﻟزﻣﻧﻲ اﻟﻣﺗﻔق ﻋﻠﻳﻪ ﻣﻊ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ٥ .ـ اﻟﺿﻣﺎن اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ .وﻳﻧوﻩ ﻓﻲ ﻣﻘرر اﻟوﺿﻊ إﻟﻰ أﻧﻪ ﻓﻲ

ﺣﺎﻟﺔ اﻹﺧﻼﻝ ﺑﺎﻟﺗزاﻣﺎت واﻟﺷروط اﻟﻣدوﻧﺔ ﻓﻳﻪ ﺳﺗﻧﻔذ ﻋﻘوﺑﺔ اﻟﺣﺑس اﻷﺻﻠﻳﺔ اﻟﻣﺣﻛوم ﺑﻬﺎ ﻋﻠﻳﻪ.
وﻳذﻛر ﻋﻠﻰ ﻫﺎﻣش اﻟﻣﻘرر ﺗﻧﺑﻳﻪ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﺔ إﻟﻰ ﺿرورة ﻣواﻓﺎة اﻟﻘﺎﺿﻲ ﺑﺑطﺎﻗﺔ ﻣراﻗﺑﺔ
أداء ﻋﻘوﺑﺔ اﻟﻌﻣﻝ ﻟﻠﻧﻔﻊ اﻟﻌﺎم ،وﻓﻘﺎ ﻟﻠﺑراﻣﺞ اﻟﻣﺗﻔق ﻋﻠﻳﻪ وﺗﺑﻠﻳﻐﻪ ﻋﻧد ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺗﻧﻔﻳذﻫﺎٕ ،واﻋﻼﻣﻪ

ﻋﻠﻰ اﻟﻔور ﻋن ﻛﻝ إﺧﻼﻝ ﻣن طرف اﻟﻣﻌﻧﻲ ﺑﺗﻧﻔﻳذ ﻫذﻩ اﻻﻟﺗزاﻣﺎت .وﻳﺑﻠﻎ ﻣﻘرر اﻟوﺿﻊ ﻟﻠﻣﻌﻧﻲ

واﻟﻧﻳﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﺔ واﻟﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﺧﺎرﺟﻳﺔ ﻹدارة اﻟﺳﺟون اﻟﻣﻛﻠﻔﺔ ﺑﺈﻋﺎدة اﻹدﻣﺎج
)(١١٥

اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻟﻠﻣﺣﺑوﺳﻳن.

وﻳﻧﺑﻐﻲ ﻋرض ﻛﻝ اﻹﺷﻛﺎﻻت اﻟﺗﻲ ﺗﻌﺗرض اﻟﺗطﺑﻳق اﻟﺣﺳن ﻟﻌﻘوﺑﺔ اﻟﻌﻣﻝ ﻟﻧﻔﻊ اﻟﻌﺎم ﻋﻠﻰ
ﻗﺎﺿﻲ ﺗطﺑﻳق اﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻟذي ﻟﻪ اﺗﺧﺎذ ﻣﺎ ﻳراﻩ ﻣﻧﺎﺳﺑﺎ ﺑﺻددﻫﺎ ،ﻻﺳﻳﻣﺎ ﻣﺎ ﻳﺗﻌﻠق ﺑﺗﻌدﻳﻝ
)(١١٦

اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ أو ﺗﻐﻳﻳر اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﺔ.

وﻟﻘﺎﺿﻲ ﺗطﺑﻳق اﻟﻌﻘوﺑﺎت ﻣن ﺗﻠﻘﺎء ذاﺗﻪ أو ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ طﻠب اﻟﻣﻌﻧﻲ أو ﻣﻣن ﻳﻧﻳﺑﻪ ﻗﺎﻧوﻧﺎ
أن ﻳﺻدر ﻣﻘر ار ﺑوﻗف ﺗطﺑﻳق اﻟﻌﻘوﺑﺔ ﻟﺣﻳن زواﻝ اﻟﻌذر اﻟﺟدي ﺳواء ﺻﺣﻳﺎً أم اﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺎً أم

ﻋﺎﺋﻠﻳﺎً ،ﺷرط إﺑﻼغ ﻛﻝ ﻣن اﻟﻧﻳﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻟﻣﻌﻧﻲ واﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﺔ واﻟﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﺧﺎرﺟﻳﺔ
ﻹدارة اﻟﺳﺟون ﺑﻧﺳﺧﺔ ﻣن اﻟﻣﻘرر ،ﻛﻣﺎ ﻳﺟوز ﻟﻪ إﺟراء ﺗﺣرﻳﺎت ﺑﻣﻌرﻓﺔ اﻟﻧﻳﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺗﺄﻛد ﻣن

ﺟدﻳﺔ اﻟﻣﺑرر ﻋﻧد اﻟﺿرورة.

)(١١٧

وﻟم ﻳﺑﻳن اﻟﻣﺷرع اﻟﻣدة اﻟﺗﻲ ﻳﻣﻛن أن ﻳﺳﺗﻐرﻗﻬﺎ اﻟوﻗف ،ﻋﻠﻰ

أن اﻟﻣدة اﻟﻣذﻛورة ﻻ ﺗﺣﺳب ﺿﻣن ﻣدة أداء اﻟﻌﻣﻝ ،وﻋﻠﻰ اﻟﻣﺣﻛوم ﻋﻠﻳﻪ إﻛﻣﺎﻝ ﻣﺎ ﺗﺑﻘﻰ ﻟﻪ ﻣن
ﺳﺎﻋﺎت ﺑﻌد زواﻝ اﻟﻌذر.

)(١١٥
)(١١٦

اﻟﻔﻘرة ﺧﺎﻣﺳﺎ ـ  / ١أ ﻣن اﻟﻣﻧﺷور اﻟوزاري ﺳﺎﻟف اﻟذﻛر.
اﻟﻔﻘرة ﺧﺎﻣﺳﺎ ـ  /١أ ﻣن اﻟﻣﻧﺷور اﻟوزاري ﺳﺎﻟف اﻟذﻛر .وﻻ ﻧﻌﺗﻘد ﺑﺄن ﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟﻌﻣﻝ ﻳﻧﻔذ أو ﻳﻌدﻝ ﻟﻛﻲ
ﻳﻧﻔذ ﻓﻲ أﺛﻧﺎء أوﻗﺎت اﻟﻠﻳﻝ ،ﻓﺎﻟﻌﻣﻝ ﻟﻠﻧﻔﻊ اﻟﻌﺎم ﻣن اﻷﻓﺿﻝ أن ﻳؤدى ﻧﻬﺎرا ،ﺑﺎﻟرﻏم ﻣن ﻋدم وﺟود ﻧص
ﻳﻣﻧﻊ ﻣن أداﺋﻪ ﻟﻳﻼ ،ﻣن ﻣﻧطﻠق ﺗﺳﻬﻳﻝ ﻣﻬﻣﺔ اﻟﻣراﻗﺑﺔ واﻟﻣﺗﺎﺑﻌﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺣﻛوم ﻋﻠﻳﻪ ،واﻟﺗﻘﻠﻳﻝ ﻣن ﺣﺎﻻت
اﻟﺗﺳﻳب أو وﻗوع ﺗﺻرﻓﺎت ﻏﻳر ﻣﺣﻣودة ﻣﻧﻪ ،وﻫو ـ أي اﻟﻌﻣﻝ ﻟﻠﻧﻔﻊ اﻟﻌﺎم ـ اﺳﺗﺛﻧﺎﺋﻲ وﻻ ﻳﻣﻛن أن ﻳﺧﺿﻊ
ﻟﻛﻝ ﻗواﻋد اﻟﻌﻣﻝ اﻟﻣﻌﺗﺎد .ﻳﻣﻛن ﻣراﺟﻌﺔ اﻟﻣﺎدة  ١٦٠ﻣن ﻗﺎﻧون ﺗﻧظﻳم اﻟﺳﺟون اﻟﺟزاﺋري.

) (١١٧اﻟﻣﺎدة  ٥ﻣﻛرر  .٣واﻟﻔﻘرة ﺧﺎﻣﺳﺎ ـ / ٣ب ﻣن اﻟﻣﻧﺷور ﺳﺎﻟف اﻟذﻛر.

١٤٦

60

]ﻣﺠﻠﺔ ﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﻭﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ[

]ﻛﻠﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ – ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ[
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]د .ﺑﺎﺳم ﺷﻬﺎب[

وأﺧﻳ ار وﻋﻠﻰ أﺛر ﺗوﺻﻝ ﻗﺎﺿﻲ ﺗطﺑﻳق اﻟﻌﻘوﺑﺎت ﺑﺈﺧطﺎر ﻣن اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﺔ ﺑﻧﻬﺎﻳﺔ
ﺗﻧﻔﻳذ اﻟﻣﺣﻛوم ﻋﻠﻳﻪ ﻟﻼﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﺣددﻫﺎ ﻣﻘرر اﻟوﺿﻊ ،ﻳﺣرر إﺷﻌﺎ ار ﺑﺎﻧﺗﻬﺎء ﺗﻧﻔﻳذ ﻋﻘوﺑﺔ
اﻟﻌﻣﻝ ﻟﻠﻧﻔﻊ اﻟﻌﺎم ،ﻳرﺳﻠﻪ إﻟﻰ اﻟﻧﻳﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﺗﻘوم ﺑدورﻫﺎ ﺑﺈرﺳﺎﻝ ﻧﺳﺧﺔ ﻣﻧﻪ إﻟﻰ ﻣﺻﻠﺣﺔ

اﻟﺳواﺑق اﻟﻘﺿﺎﺋﻳﺔ ﻟﻠﺗﺄﺷﻳر ﺑذﻟك ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺳﻳﻣﺔ رﻗم ) (١وﻋﻠﻰ ﻫﺎﻣش اﻟﺣﻛم أو اﻟﻘرار اﻟﻣﺗﺿﻣن
ﺣﻛم اﻹداﻧﺔ ،وﺗﺧﺿﻊ ﻋﻘوﺑﺔ اﻟﻌﻣﻝ ﻟﻠﻧﻔﻊ اﻟﻌﺎم ﻟرد اﻻﻋﺗﺑﺎر

La rehabilitation des

)(١١٨

.condamnés

ﺛﺎﻟﺛﺎ :اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ اﻟﺧﺎرﺟﻳﺔ ﻹدارة اﻟﺳﺟون وﻋﻘوﺑﺔ اﻟﻌﻣﻝ ﻟﻠﻧﻔﻊ اﻟﻌﺎم:
إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻣﺎ ﺳﺑق ذﻛرﻩ ﻣن ﺟﻬﺎت ﻧﺟد اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ اﻟﺧﺎرﺟﻳﺔ ﻹدارة اﻟﺳﺟون ،اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺎﻫم
ﻣن ﺟﺎﻧﺑﻬﺎ ﻓﻲ إﻋﺎدة اﻹدﻣﺎج اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻟﻠﻣﺣﺑوﺳﻳن؛ إذ ﺗوﺟد ﻣﺻﻠﺣﺔ ﻓﻲ ﻛﻝ داﺋرة

اﺧﺗﺻﺎص ﻣﺟﻠس ﻗﺿﺎﺋﻲ ﺗﻛﻠف ﺑﺗطﺑﻳق اﻟﺑراﻣﺞ اﻟﻣﻌﺗﻣدة ﻓﻲ ﻣﺟﺎﻝ إﻋﺎدة اﻹدﻣﺎج ،ﺑﻣﺎ ﻓﻲ
ذﻟك اﻟﻌﻣﻝ ﻟﻠﻧﻔﻊ اﻟﻌﺎم ،رﻏم أن اﻟﻣرﺳوم رﻗم  ٠٧ـ  ٦٧اﻟﺻﺎدر ﻓﻲ  ٢٠٠٧/٢/١٩اﻟﻣﺗﻌﻠق
ﺑﺗﻧظﻳم وﺳﻳر ﺗﻠك اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ ﻟم ﻳﺷر إﻟﻰ ﻋﻘوﺑﺔ اﻟﻌﻣﻝ ﻟﻠﻧﻔﻊ اﻟﻌﺎم ﺻراﺣﺔ ،ﻟﻛوﻧﻪ ﺳﺎﺑﻘﺎ ﻋﻠﻰ
إﻗرارﻫﺎ ،إﻻ أﻧﻪ ﻣﻊ ذﻟك ﻗد ﺣدد ﻣﻬﺎم اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ ﺑﻣﺎ ﻳﻠﻲ) :ﻣﺗﺎﺑﻌﺔ وﺿﻌﻳﺔ اﻷﺷﺧﺎص اﻟﺗﺎﺑﻌﻳن
ﻟﻣﺧﺗﻠف اﻷﻧظﻣﺔ( ،ﺛم ذﻛر واﺿﻌﻪ أﻣﺛﻠﺔ ﻟﻣﺎ ﺳﻠف ﺗﺗﻣﺛﻝ ﺑﺎﻹﻓراج اﻟﻣﺷروط واﻟﺣرﻳﺔ اﻟﻧﺻﻔﻳﺔ
واﻟﺗوﻗﻳف اﻟﻣؤﻗت ﻟﺗطﺑﻳق اﻟﻌﻘوﺑﺔ ،وﺟﻌﻝ ﻣن ﺻﻠب ﻣﻬﺎم اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﻣذﻛورة) :اﺗﺧﺎذ
اﻹﺟراءات اﻟﺧﺎﺻﺔ ﻟﺗﺳﻬﻳﻝ ﻋﻣﻠﻳﺔ اﻹدﻣﺎج اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻟﻸﺷﺧﺎص اﻟذﻳن ﺗﺗوﻟﻰ اﻟﺗﻛﻔﻝ ﺑﻬم،
وﺗزوﻳد اﻟﻘﺎﺿﻲ اﻟﻣﺧﺗص ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ طﻠﺑﻪ أو ﺗﻠﻘﺎﺋﻳﺎً ﺑﻛﻝ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻣﻛﻧﻪ ﻣن اﺗﺧﺎذ
)(١١٩

اﻟﺗداﺑﻳر اﻟﻣﻼﺋﻣﺔ ﻟوﺿﻌﻳﺔ ﻛﻝ ﺷﺧص(.

وﺗﺑﻘﻰ اﻟﺣﺎﺟﺔ ﻗﺎﺋﻣﺔ ﻟﺗدﺧﻝ اﻟﻣﺷرع ﻟﺗﻌدﻳﻝ اﻟﻣرﺳوم اﻟﺳﺎﻟف؛ وذﻟك ﺑﺗﺿﻣﻳﻧﻪ اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ
ﻋﻘوﺑﺔ اﻟﻌﻣﻝ ﻟﻠﻧﻔﻊ اﻟﻌﺎم ،ﻟﻛوﻧﻬﺎ اﻟﻌﻘوﺑﺔ اﻟﺗﻲ ﻧﺗوﻗﻊ ﻟﻬﺎ أن ﺗﺣﺗﻝ ﻗﻣﺔ اﻻﻫﺗﻣﺎم ،ﺑﺳﺑب وﺟود
) (١١٨اﻟﻔﻘرة ﺧﺎﻣﺳﺎ ـ  / ٤ب ﻣن اﻟﻣﻧﺷور اﻟوزاري ﺳﺎﻟف اﻟذﻛر.
)(١١٩

اﻟﻣﺎدة  ٣ﻣن اﻟﻣرﺳوم اﻟﺗﻧﻔﻳذي . ٦٧- ٠٧

]ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﺴﺎﺑﻌﺔ ﻭﺍﻟﻌﺸﺮﻭﻥ[ ]ﺍﻟﻌﺪﺩ ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ ﻭﺍﻟﺨﻤﺴﻮﻥ -ﺫﻭ ﺍﻟﺤﺠﺔ  ١٤٣٤ﺃﻛﺘﻮﺑﺮ [٢٠١٣
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]ﻋﻘوﺑﺔ اﻟﻌﻣﻝ ﻟﻠﻧﻔﻊ اﻟﻌﺎم ﻓﻲ اﻟﺗﺷرﻳﻊ اﻟﺟزاﺋري[

ﻣؤﺷرات ﻋﻠﻰ ﺗ ازﻳد أﻋداد اﻟﻣﺷﻣوﻟﻳن ﺑﻬﺎ ،ﻛﻣﺎ أن اﻟﻣﺷرع ﻣدﻋو ﻷن ﻳوﺿﺢ اﻟﻣﺳﺎﺋﻝ اﻟﻣﺗﺻﻠﺔ

ﺑﺎﻟﺗﺷرﻳﻊ اﻟﻣذﻛور واﻟﺗﻲ ﻛﺷف ﻋﻧﻬﺎ اﻟﺗطﺑﻳق اﻟﻌﻣﻠﻲ ﻟﻪ.

وﻋﻠﻰ ﻛﻝ ﺣﺎﻝ ﻓﺈن اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﺧﺎرﺟﻳﺔ اﻟﻣﻛﻠﻔﺔ ﺑﺈﻋﺎدة اﻹدﻣﺎج اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﺗﻣﺎرس
ﻧﺷﺎطﻬﺎ ﺑﺎﻟﺗﻌﺎون ﻣﻊ اﻟﺳﻠطﺎت اﻟﻘﺿﺎﺋﻳﺔ واﻟﻣﺻﺎﻟﺢ اﻷﺧرى ﻟﻠدوﻟﺔ واﻟﺟﻣﺎﻋﺎت اﻹﻗﻠﻳﻣﻳﺔ
واﻟﻣؤﺳﺳﺎت واﻟﻬﻳﺋﺎت اﻟﻌﻣوﻣﻳﺔ ،وﻣن ﺑﻳن ﻣﺎ ﺗﻘوم ﺑﻪ ﻣراﻗﺑﺔ وﻣﺗﺎﺑﻌﺔ اﻷﺷﺧﺎص اﻟﻣﺣﻛوم ﻋﻠﻳﻬم
ﺑﻌﻘوﺑﺔ اﻟﻌﻣﻝ ﻟﻠﻧﻔﻊ اﻟﻌﺎم ،واﺳﺗﻘﺑﺎﻟﻬم ﺑﻣﻘر اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ ،واﻹﺻﻐﺎء إﻟﻳﻬم وﺗوﺟﻳﻬﻬم واﻟﺗﻛﻔﻝ اﻟﻧﻔﺳﻲ
ﺑﻬم ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ إﻳﺟﺎد اﻟﺣﻠوﻝ ﺑﺎﻟﺗﻌﺎون ﻣﻊ اﻟﺟﻬﺎت اﻷﺧرى ،وﻫﻲ ﺗﺳﺗﺟﻳب ﻟﻠطﻠﺑﺎت
)(١٢٠

اﻟﻘﺿﺎﺋﻳﺔ ﺑﺈﺟراء اﻟﺗﺣﻘﻳﻘﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ ﻟﻠﻣﺣﻛوم ﻋﻠﻳﻬم.

ﺣﻳث ﻳﻧﺗﻘﻝ ﻣﻧﺗﺳﺑو اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﻣﻌﻧﻳﻳن ﺑﺎﻟﻣراﻗﺑﺔ إﻟﻰ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﺔ ﻟﻠﺗﺣﻘق ﻣن ﻣدى
اﻟﺗزام اﻟﻣﺷﻣوﻝ ﺑﻌﻘوﺑﺔ اﻟﻌﻣﻝ ﻟﻠﻧﻔﻊ اﻟﻌﺎم ﺑﻣﺎ ﻫو ﻣﻠﻘﻰ ﻋﻠﻳﻪ ﻣن اﻟﺗزاﻣﺎت ،وﺗﺗوﻟﻰ اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ
إﺷﻌﺎر ﻗﺎﺿﻲ ﺗطﺑﻳق اﻟﻌﻘوﺑﺎت ﺑﺄي إﺧﻼﻝ ﻳظﻬر ﻋﻧد ﻋﻣﻠﻳﺔ اﻟﻣراﻗﺑﺔ أو اﻟﻣﺗﺎﺑﻌﺔ ،وﻟم ﻳﺗﺿﻣن
اﻟﻣرﺳوم اﻟﺗﻧﻔﻳذي  ٠٧ـ  ٦٧ﻣﺎ ﻳﺷﻳر إﻟﻰ ﺗﻠك اﻷدوار .وﻓﻲ ﺳﺑﻳﻝ ﻗﻳﺎم ﻣوظﻔﻲ اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ
ﺑﻣﻬﺎﻣﻬم أو ﺑﻣﻧﺎﺳﺑﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟوﺟﻪ اﻷﻛﻣﻝ أﻟزم اﻟﻣﺷرع ﻛﻝ اﻹدارات واﻟﻬﻳﺋﺎت اﻟﻌﻣوﻣﻳﺔ ﺑﺗﻘدﻳم
اﻟﻣﺳﺎﻋدة واﻟﺗﻌﺎون واﻟﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﻣﻌﻬﺎ .وﻟﻠﻣﺻﻠﺣﺔ اﻻﺳﺗﻌﺎﻧﺔ ﺑﻛﻝ ﺷﺧص طﺑﻳﻌﻲ أو ﻣﻌﻧوي
ﻻﻧﺟﺎز ﻣﻬﺎﻣﻬﺎ.

)(١٢١

أي أن اﻟﺗﻌﺎون ﻻ ﻳﻘﺗﺻر ﻋﻠﻰ اﻟﺟﻬﺎت اﻟرﺳﻣﻳﺔ ﺑﻝ ﻳﺷﻣﻝ ﻣﻧظﻣﺎت

اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻣدﻧﻲ واﻷﺷﺧﺎص اﻟﻌﺎدﻳﻳن ،وﺗﺑﻘﻰ اﻟﺣﺎﺟﺔ ﻗﺎﺋﻣﺔ ﻟﺗﻌزﻳز دور ﻫذﻩ اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ ﻻﺳﻳﻣﺎ
ﻣﺎ ﻳﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﺑﺣث ﻋن ﺟﻬﺎت رﺳﻣﻳﺔ ﻣﺳﺗﻘﺑﻠﺔ ،ﻋوض أن ﻳﺗﻛﻔﻝ ﺑﻬﺎ ﻗﺎﺿﻲ ﺗطﺑﻳق اﻟﻌﻘوﺑﺎت.

)(١٢٠

اﻟﻣﺎدﺗﺎن  ٤و ٩ﻣن اﻟﻣرﺳوم اﻟﺗﻧﻔﻳذي  .٦٧- ٠٧وﻳﻣﺎرس ﻗﺎﺿﻲ ﺗطﺑﻳق اﻟﻌﻘوﺑﺎت ﻓﻲ ﻓرﻧﺳﺎ دو ار رﻗﺎﺑﻳﺎ،
ﻓﻳﻘوم ﺑزﻳﺎرة اﻟﻣﺣﻛوم ﻋﻠﻳﻪ ﻓﻲ أﺛﻧﺎء ﺗﻧﻔﻳذ اﻟﻌﻣﻝ ،وﻻ ﻳوﺟد ﻣﺎ ﻳﻣﻧﻊ اﻟﻘﺎﺿﻲ اﻟﺟزاﺋري ﻣن أن ﻳﻘوم ﺑذﻟك.

)(١٢١

اﻟﻣﺎدة  ١٠ﻣن اﻟﻣرﺳوم اﻟﺗﻧﻔﻳذي أﻋﻼﻩ.
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]ﻣﺠﻠﺔ ﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﻭﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ[

Bernard Bouloc. Pénologie, Op.cit.p255.

]ﻛﻠﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ – ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ[

https://scholarworks.uaeu.ac.ae/sharia_and_law/vol2013/iss56/2

???????? ??????? ?? ????? ????? ????? ????? Shehab:

]د .ﺑﺎﺳم ﺷﻬﺎب[

وﺗﻣﺳك اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ ﻣﻠﻔﺎً ﻟﻛﻝ ﻣﺣﻛوم ﻋﻠﻳﻪ ﻣﻌﻧﻳﺔ ﺑﺄﻣرﻩ ﻳﺣوي ﻋﻠﻰ اﻟوﺛﺎﺋق ذات اﻟطﺎﺑﻊ

اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻣﺗﺎﺑﻌﺔ ،واﻟوﺛﺎﺋق ذات اﻟﺻﻠﺔ ﺑوﺿﻌﻳﺔ اﻟﻣﺣﻛوم ﻋﻠﻳﻪ اﻟﺷﺧﺻﻳﺔ واﻟﻌﺎﺋﻠﻳﺔ
واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ ،واﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﻣراﻗﺑﺔ اﻻﻟﺗزاﻣﺎت واﻟﺷروط اﻟﻣﻔروﺿﺔ ﻋﻠﻳﻪ ،وﻧﺳﺧﺔ ﻣن

اﻟﺗﻘﺎرﻳر اﻟﺗﻲ ﺗﻌدﻫﺎ اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ ﺑﺷﺄن وﺿﻌﻳﺗﻪ واﻟﻣوﺟﻬﺔ إﻟﻰ اﻟﻘﺎﺿﻲ اﻵﻣر أو ﻣدﻳرﻳﺔ إدارة

اﻟﺳﺟن ،وﺗﺗﻣﺗﻊ اﻟﻣﻠﻔﺎت ﺑﺎﻟﺳرﻳﺔ ،ﺣﻳث ﻻ ﻳﺻﺢ أن ﻳطﻠﻊ ﻋﻠﻳﻬﺎ ﺳوى اﻟﻘﺎﺿﻲ وﻣوظف
)(١٢٢

اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﻣؤﻫﻝ.

وﻫﻧﺎ ﻳﻣﻛن اﻟﺗﻧوﻳﻪ إﻟﻰ ﺿرورة اﻟﻌﻣﻝ ﺑﺎﻟﻣﻠﻔﺎت اﻹﻟﻛﺗروﻧﻳﺔ وذﻟك ﻟﺳﻬوﻟﺔ

ﺗداوﻟﻬﺎ وﺗﺣدﻳﺛﻬﺎ ،وﻫﻲ دﻋوة ﻟﻠﻣﺷرع ﻹﻳﺟﺎد ﻧﺻوص ﺗﻠزم اﻟﺟﻬﺎت اﻟﻣﻌﻧﻳﺔ ﺑﻣﺗﺎﺑﻌﺔ وﻣراﻗﺑﺔ
اﻟﻣﺣﻛوم ﻋﻠﻳﻬم ﺑﺿرورة اﻟﻌﻣﻝ ﺑﺎﻟﻧﺳﺦ اﻹﻟﻛﺗروﻧﻳﺔ إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟورﻗﻳﺔ ،ﻓﺿﻼً ﻋن اﻟﺗﻔﻛﻳر
ﺑﺗﺑﻧﻲ ﺗﻘﻧﻳﺔ اﻟﺳوار اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲ أو اﻟﺷرﻳﺣﺔ اﻻﻟﻛﺗروﻧﻳﺔ ﻟﺗﺳﻬﻳﻝ اﻟﻣراﻗﺑﺔ ﻋن ﺑﻌد.

ﻣن ﻛﻝ ﻣﺎ ﺳﻠف ﻳﺗﺿﺢ ﻣدى اﻟﺗﻌﻘﻳد اﻟذي ﻳﺳود ﺗطﺑﻳق ﻋﻘوﺑﺔ اﻟﻌﻣﻝ ﻟﻠﻧﻔﻊ اﻟﻌﺎم ،ﻣﻊ
ﺗﻌدد اﻟﺟﻬﺎت اﻟﻣﻌﻧﻳﺔ ﺑﺄﻣرﻫﺎ .واﻟﻣﻠﻔت ﻟﻠﻧظر أن اﻟﻣﻧﺷور اﻟﺟزاﺋري رﻗم  ٢ﻟﺳﻧﺔ  ٢٠٠٩ﻟم ﻳﺣدد
آﺟﺎﻝ ﻣﻌﻳﻧﺔ ﻟﻠﺟﻬﺎت اﻟﻣذﻛورة ،ﻓﻳﻣﺎ ﻳﻌﻣﻝ ﻓﻲ ظﻝ اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻔرﻧﺳﻲ ﺑﺑﻌﺿﻬﺎ ﻣن ﻗﺑﻳﻝ ذﻟك
ﺗﺣدﻳد ﻣدة  ١٠أﻳﺎم ﻟﻠﻧﺎﺋب اﻟﻌﺎم ﻟﻳﻘدم اﺳﺗﺷﺎرﺗﻪ ﻟﻘﺎﺿﻲ ﺗطﺑﻳق اﻟﻌﻘوﺑﺎت ﺑﺷﺄن اﺧﺗﻳﺎر اﻟﻌﻣﻝ
)(١٢٣

ﻛﻣﺎ ﻳﻼﺣظ -ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ

اﻟﻼزمٕ ،وان ﻟم ﻳﻘدﻣﻬﺎ ﺳﺎر اﻟﻘﺎﺿﻲ ﺑﺎﺧﺗﻳﺎر اﻟﻌﻣﻝ ﺑﻣﻌرﻓﺗﻪ.
ﻟﻠﺟزاﺋر -ﻏﻳﺎب و ازرة اﻟﻌﻣﻝ وﻗد ﻛﺎن ﺑﺎﻹﻣﻛﺎن اﺳﺗﺣداث ﻗﺳم ﻓﻲ اﻟو ازرة اﻟﻣذﻛورة ﻳﺗﻛﻔﻝ ﺑﻌﻣﻝ
اﻟﺳﺟﻧﺎء واﻟﻣﺣﻛوم ﻋﻠﻳﻬم ،ﺑﻣﺎ ﻳﺧﻔف ﻋن اﻟﻘﺿﺎء ﻋبء اﻟﻘﻳﺎم ﺑﺄدوار ﻫﻲ ﻣن ﺻﻠب
)(١٢٢

اﻟﻣﺎدﺗﺎن  ١١و ١٢ﻣن اﻟﻣرﺳوم اﻟﺗﻧﻔﻳذي اﻟﺳﺎﻟف .وأﻟزﻣت اﻟﻣﺎدة  ١٣ﻣﻧﻪ اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ ﺑﺈرﺳﺎﻝ ﻣﻠف اﻟﻣﺣﻛوم
ﻋﻠﻳﻪ ﻋﻧد ﺗﻐﻳﻳر ﻣﺣﻝ إﻗﺎﻣﺔ إﻟﻰ اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ ﻟﻣﻛﺎن اﻹﻗﺎﻣﺔ اﻟﺟدﻳد ،ﻓﻳﻣﺎ أﻟزﻣت اﻟﻣﺎدة  ١٤ﻣﻧﻪ
رﺋﻳس اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ ﺑﺈﻋداد ﺗﻘرﻳر ﺳﻧوي ﺗُرﺳﻝ ﻧﺳﺦ ﻣﻧﻪ ﻟوزﻳر اﻟﻌدﻝ واﻟﻧﺎﺋب اﻟﻌﺎم وﻗﺎﺿﻲ ﺗطﺑﻳق اﻟﻌﻘوﺑﺎت.

(123) Bernard Bouloc. Pénologie, Op.cit.p254.

وﻳﻌﺎون ﻗﺎﺿﻲ ﺗطﺑﻳق اﻟﻌﻘوﺑﺎت ﻓﻲ ﻓرﻧﺳﺎ ﺿﺎﺑط اﻻﺧﺗﺑﺎر وﻣﺳؤوﻝ ﻣﻛﻠف ﺑﺎﻹدارة واﻟرﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻣﻝ؛
ﺣﻳث ﻳﺗوﻟﻰ اﻷﺧﻳر اﻟﺗﺣﻘق ﻣن ﻗﻳﺎم اﻟﻣﺣﻛوم ﻋﻠﻳﻪ ﺑﺎﻟﺗﻧﻔﻳذ اﻟﻔﻌﻠﻲ ﻟﻠﻌﻣﻝ ﺿﻣن اﻟﺳﺎﻋﺎت اﻟﺗﻲ ﺣددﻫﺎ
اﻟﻘﺿﺎء ،وﻣن واﺟﺑﻪ إﺧﺑﺎر اﻟﻘﺎﺿﻲ أو اﻟﺿﺎﺑط ﻋﻠﻰ اﻟﻔور ﺑﻛﻝ ﻣﺧﺎﻟﻔﺔ أو ﺣﺎدﺛﺔ ﺗﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﻣﺣﻛوم ﻋﻠﻳﻪ ،وﻟﻪ
ﻛذﻟك ﺳﻠطﺔ وﻗف اﻟﻌﻣﻝ ﻋﻧد اﻟﺧطر اﻟﺣﺎﻝ اﻟذي ﻳﺣدق ﺑﺎﻟﻣﺣﻛوم ﻋﻠﻳﻪ أو ﺑﺎﻟﻐﻳر وﻋﻧد اﻟﺧطﺄ اﻟﺟﺳﻳم،
وﻋﻠﻳﻪ ﻓﻲ ﻛﻝ اﻷﺣواﻝ إﺑﻼغ اﻟﻘﺎﺿﻲ أو اﻟﺿﺎﺑط.
Staechelf.F. La pratique de l’application des peines, paris, 1995, p338 Ets.

ﺷرﻳف ﺳﻳد ﻛﺎﻣﻝ ،ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق ،ص.٥٧ ،٥٦

]ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﺴﺎﺑﻌﺔ ﻭﺍﻟﻌﺸﺮﻭﻥ[ ]ﺍﻟﻌﺪﺩ ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ ﻭﺍﻟﺨﻤﺴﻮﻥ -ﺫﻭ ﺍﻟﺤﺠﺔ  ١٤٣٤ﺃﻛﺘﻮﺑﺮ [٢٠١٣
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]ﻋﻘوﺑﺔ اﻟﻌﻣﻝ ﻟﻠﻧﻔﻊ اﻟﻌﺎم ﻓﻲ اﻟﺗﺷرﻳﻊ اﻟﺟزاﺋري[

اﺧﺗﺻﺎﺻﺎت اﻟو ازرة اﻟﻣذﻛورة ﻻ و ازرة اﻟﻌدﻝ ،ﻋﻠﻰ أن ﻳؤﺧذ ﻓﻲ اﻻﻋﺗﺑﺎر اﻟﻣﻌﻳﺎر اﻟﺳﻠﻳم ﻟﻠﺗﻔرﻗﺔ

ﺑﻳن اﻟﻌﻣﻝ اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ واﻟﻌﻣﻝ اﻹداري ،وﺑﺎﻟﻧظر ﻟﻣﺷﺎﻏﻝ ﻗﺎﺿﻲ ﺗطﺑﻳق اﻟﻌﻘوﺑﺎت ﺟرى اﻟﻌﻣﻝ
ﻋﻠﻰ أن ﻳﺗم اﻻﺳﺗﻌﺎﻧﺔ ﺑﺄﻋﺿﺎء اﻟﺿﺑطﻳﺔ اﻟﻘﺿﺎﺋﻳﺔ وﺑﻣﻌرﻓﺔ اﻟﻧﻳﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻣﺗﺎﺑﻌﺔ اﻟﻣﺣﻛوم
ﻋﻠﻳﻪ واﻟﺗواﺻﻝ ﻣﻊ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﺔ ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻷدوار اﻟﺗﻲ ﺗﺗوﻻﻫﺎ اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ اﻟﺧﺎرﺟﻳﺔ
ﻹدارة اﻟﺳﺟون.
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]ﻣﺠﻠﺔ ﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﻭﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ[

]ﻛﻠﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ – ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ[

https://scholarworks.uaeu.ac.ae/sharia_and_law/vol2013/iss56/2

???????? ??????? ?? ????? ????? ????? ????? Shehab:

]د .ﺑﺎﺳم ﺷﻬﺎب[

ﺍﳋﻼﺻﺔ
إن ﻋﻘوﺑﺔ اﻟﻌﻣﻝ ﻟﻠﻧﻔﻊ اﻟﻌﺎم ﺑوﺻﻔﻬﺎ ﺑدﻳﻼً ﻟﻠﺣﺑس أﺛﺎرت وﻣﺎزاﻟت اﻟﻛﺛﻳر ﻣن اﻻﻫﺗﻣﺎم،

ﻟﻛوﻧﻬﺎ ﺗﻣﺛﻝ اﺳﺗﺛﻧﺎء ﻣن اﻟﻣوروث اﻟﻌﻘﺎﺑﻲ ،ﻏﻳر أﻧﻬﺎ ﻟم ﺗﺣظ ﺑﺎﻟﻘدر اﻟﻛﺎﻓﻲ ﻣن اﻟﺑﺣث ،وﻟﻘد
أﺳﻬﻣﻧﺎ ﻣن ﺟﻬﺗﻧﺎ ﺑﻬذا اﻟﺟﻬد اﻟذي ﻛرﺳﻧﺎﻩ ﻻ ﻟﻠﺗﻌرﻳف ﺑﻬﺎ وﺣﺳب ﺑﻝ ﻟﻠﻛﺷف ﻋن اﻟﻛﺛﻳر ﻣن
أﺑﻌﺎدﻫﺎ ﻏﻳر اﻟﻣﻧظورة ،اﻧطﻼﻗﺎ ﻣن اﻟﺧﺎﺻﻳﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻣﺗﻊ ﺑﻬﺎ ،ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻫﺎ ﻋﻘوﺑﺔ ﺑدﻳﻠﺔ ﻟﻠﺣﺑس
اح ﻋدﻳدة وﺗﺗﻔرد ﺑﺄﺧرى.
ﺗﺗﺷﺎرك ﻣﻊ ﻏﻳرﻫﺎ ﻣن اﻟﺑداﺋﻝ ﻓﻲ ﻧو ٍ
وﺑﺎﻟﻧظر ﻟﻠﺧواص اﻟﻌﻣﻠﻳﺔ ﻟﻌﻘوﺑﺔ اﻟﻌﻣﻝ ﻟﻠﻧﻔﻊ اﻟﻌﺎم ﻓﻘد ﺗﺻدى ﻫذا اﻟﺑﺣث ﻟﻠﺗﻌرﻳف ﺑﻬﺎ
وﺗﺄﺻﻳﻠﻬﺎ وﺗﻣﻳﻳزﻫﺎ ﻋﻣﺎ ﺳواﻫﺎ وﺑﻳﺎن أﻫداﻓﻬﺎ وﺗﻘﻳﻳﻣﻬﺎ ،وﻹﺟراءات ﺗﻧﻔﻳذﻫﺎ واﻟﺟﻬﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺳﻬر
ﻋﻠﻰ ﺗطﺑﻳﻘﻬﺎ.
إن ﻋﻘوﺑﺔ اﻟﻌﻣﻝ ﻟﻠﻧﻔﻊ اﻟﻌﺎم ﺗﺑدو ﻣن أﻛﺛر ﻣن زاوﻳﺔ اﻟﻣﺣور اﻟذي ﺗدور ﺣوﻟﻪ ﺑداﺋﻝ
اﻟﻌﻘوﺑﺔ وﻫﻲ ﻓﻲ اﻟﻧﻬﺎﻳﺔ ﺣﺻﻳﻠﺔ ﺳﻧﻳن طوﻳﻠﺔ ﻣن ﺗطور اﻟﻔﻠﺳﻔﺔ اﻟﻌﻘﺎﺑﻳﺔ ﺑﺎﺗﺟﺎﻩ ﻧظرة أﻗﻝ ﻣﺎ
ﻳﻣﻛن اﻟﻘوﻝ ﻋﻧﻬﺎ ﺑﺄﻧﻬﺎ ﻣﺗﻔﺎﺋﻠﺔ ٕواﻧﺳﺎﻧﻳﺔ وﺗﺗﺻف ﺑﺎﻟﺗﺣدي ،وﺗوازن ﺑﻳن ﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﻔرد وﻣﺻﻠﺣﺔ
اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ.
إن ﺗﻠك اﻟﻌﻘوﺑﺔ اﻟﺑدﻳﻠﺔ ﺳﺗﺑﻘﻰ ﺗواﺟﻪ اﻟﻣﺻﺎﻋب ٕوان اﻹﻗﺑﺎﻝ اﻟﺗﺷرﻳﻌﻲ ﻋﻠﻳﻬﺎ ﻣﺎزاﻝ
ﻣﺗواﺿﻌﺎٕ ،وان ﻣﺎ ﺳوف ﻳﻌزز ﻣوﻗﻌﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻝ اﻟﺿﻣﺎﻧﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺣﻳط ﺑﺗطﺑﻳﻘﻬﺎ ،وﻣﻬﻣﺎ ﻗﻳﻝ

ﻋﻧﻬﺎ ﻓﺈن ﻣوﺿﻌﻬﺎ اﻟﻳوم ﻓﻲ ﻣﺣور اﻟﺳﻳﺎﺳﺔ اﻟﺗﺷرﻳﻌﻳﺔ ،ﻟﻛوﻧﻬﺎ ﻗدﻣت ﻛﺣﻝ ﻟﻠﻌدﻳد ﻣن
اﻟﻣﺷﺎﻛﻼت ،ﺑﻣﺎ ﻳﻌﻧﻲ أن ﻋواﻣﻝ اﻟدﻓﻊ ﺑﺎﺗﺟﺎﻫﻬﺎ ﻛﺛﻳرة وﻣﺗﺻﺎﻋدة.
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]ﻋﻘوﺑﺔ اﻟﻌﻣﻝ ﻟﻠﻧﻔﻊ اﻟﻌﺎم ﻓﻲ اﻟﺗﺷرﻳﻊ اﻟﺟزاﺋري[

ﺍﻻﻗﺘﺮﺍﺣﺎﺕ

ﺳﻧﺣﺎوﻝ ﻫﻧﺎ ﺗﻘدﻳم ﺟﻣﻠﺔ ﻣن اﻻﻗﺗراﺣﺎت اﻟﺗﻲ ﺑدت ﻟﻧﺎ ﻣن ﺧﻼﻝ ﺻﻔﺣﺎت اﻟﺑﺣث اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ،
ﺿﻣن ﺣدود وﻧطﺎق اﻟﺗﺷرﻳﻊ اﻟﺟزاﺋري ،وذﻟك ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣو اﻟﺗﺎﻟﻲ:
 إﻛﻣﺎﻝ اﻟﻧص اﻟدﺳﺗوري اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﺣق ﻓﻲ اﻟﻌﻣﻝ أو اﻟﻣﺗﺻﻝ ﺑﺎﻟﺟزاء اﻟﺟﻧﺎﺋﻲ ،ﺑﻌﺑﺎرة

ﺗﺷﻳر إﻟﻰ إﻣﻛﺎﻧﻳﺔ أن ﻳﻛون اﻟﻌﻣﻝ اﻹﻧﺳﺎﻧﻲ ﺑدﻳﻼً ﻧﺎﻓﻌﺎً ﻟﻠﻌﻘوﺑﺔ ﻛﻠﻳﺎ أو ﺟزﺋﻳﺎ ،ﻋﻠﻰ أن
ﺗﻛﻔﻝ اﻟدوﻟﺔ وﺑﻣﺳﺎﻋدة اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﺿﻣﺎن ﻓرص إﻧﺟﺎﺣﻪ.

 اﻟﺗﻔﻛﻳر ﻓﻲ إﻣﻛﺎﻧﻳﺔ ﻧﻘﻝ اﻟﻧﺻوص اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﻌﻘوﺑﺔ اﻟﻌﻣﻝ ﻟﻠﻧﻔﻊ اﻟﻌﺎم إﻟﻰ ﻗﺎﻧون ﺗﻧظﻳم
اﻟﺳﺟون ٕواﻋﺎدة اﻹدﻣﺎج اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻟﻠﻣﺣﺑوﺳﻳن ،ﻣﻊ اﻹﺷﺎرة إﻟﻳﻬﺎ ﺑﺎﻟﺧطوط اﻟﻌرﻳﺿﺔ ﻓﻲ
ﻗﺎﻧون اﻟﻌﻘوﺑﺎت.
 اﺳﺗﺣداث ﻗﺳم ﺧﺎص ﺑﺎﻟﻣﺑﺎدئ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻌﻘوﺑﺎت اﻟﺑدﻳﻠﺔ ﺿﻣن اﻟﻘﺳم اﻟﻌﺎم ﻟﻘﺎﻧون
اﻟﻌﻘوﺑﺎت ،ﻳﺿم اﻟﻣﺑﺎدئ اﻟﻌﺎﻣﺔ ذات اﻟﺻﻠﺔ ﺑﻬﺎ ،ﻣﻊ أﺧذ ﺧﺻوﺻﻳﺗﻬﺎ ﻓﻲ اﻻﻋﺗﺑﺎر ﺳواء
أﺗﻌﻠﻘت ﺑﻛﺎﻣﻝ اﻟﻌﻘوﺑﺔ أم ﺑﺟزء ﻣﻧﻬﺎ.
 اﻟﻧص ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﺻﺢ ﺟﻣﻌﻪ ﻣن ﻋﻘوﺑﺎت أﺻﻠﻳﺔ أو ﻓرﻋﻳﺔ ﻣﻊ اﻟﻌﻣﻝ ﻟﻠﻧﻔﻊ اﻟﻌﺎم وﻣﺎ ﻻ
ﻳﺻﺢ ،ﺗﺟﻧﺑﺎ ﻟﺗﺿﺎرب اﻟﻌﻘوﺑﺎت ﻓﻲ اﻟﺗﻧﻔﻳذ وﺗﺄﺛﻳرﻫﺎ ﻓﻲ ﺳﻳﺎق اﻹﺻﻼح واﻟﺗﺄﻫﻳﻝ ٕواﻋﺎدة
اﻹدﻣﺎج.

 ﺗﺿﻣﻳن ﺗﺷرﻳﻊ اﻟﻌﻣﻝ واﻟﺿﻣﺎن اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻗواﻋد واﺿﺣﺔ وﺻرﻳﺣﺔ ﺗﺗﻌﻠق ﺑﻌﻣﻝ اﻟﺳﺟﻧﺎء
واﻟﻌﻣﻝ ﻟﻠﻧﻔﻊ اﻟﻌﺎم ،ﺑﻣﺎ ﻳﻌطﻲ دﻓﻌﺔ ﻗوﻳﺔ ﻟﻠﻌﻣﻝ اﻟﻌﻘﺎﺑﻲ وﻳﺟﻌﻠﻪ أﻛﺛر ﻓﺎﺋدة ﻟﻼﻗﺗﺻﺎد
وﻟﻠﻣﺟﺗﻣﻊ ،ﻓﺿﻼً ﻋن دورﻩ اﻟﻣﻬم ﻓﻲ ﺗﺣﻘﻳق إﺻﻼح وﺗﺄﻫﻳﻝ ٕوادﻣﺎج اﻟﻣﺣﻛوم ﻋﻠﻳﻬم ،وﻫﻲ
دﻋوة ﻟﻠﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋري ﻹﻋﺎدة اﻟﻧظر ﻓﻲ اﻟﻧﺻوص اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ.

 ﺗﻌدﻳﻝ اﻟﻣرﺳوم اﻟﺗﻧﻔﻳذي  ٦٧ -٠٧اﻟﻣﻧظم ﻟﻠﻣﺻﺎﻟﺢ اﻟﺧﺎرﺟﻳﺔ ﻹدارة اﻟﺳﺟون ﺑﻣﺎ ﻳؤﺷر
ﺻراﺣﺔ إﻟﻰ اﻟﻌﻣﻝ ﻟﻠﻧﻔﻊ اﻟﻌﺎم ،وﺗﻌزﻳز دور ﻫذﻩ اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ ،ﺑﻣﺎ ﻳﺧﻔف اﻟﻌبء ﻋن ﻗﺎﺿﻲ
ﺗطﺑﻳق اﻟﻌﻘوﺑﺎت.
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]ﻣﺠﻠﺔ ﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﻭﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ[

]ﻛﻠﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ – ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ[
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???????? ??????? ?? ????? ????? ????? ????? Shehab:

]د .ﺑﺎﺳم ﺷﻬﺎب[

 اﻟﺗﻔﻛﻳر ﻓﻲ إﻣﻛﺎﻧﻳﺔ ﺗﻌدﻳﻝ اﻟﻧﺻوص اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻌﻣﻝ ﻟﻠﻧﻔﻊ اﻟﻌﺎم ،وﻣن ﻗﺑﻳﻝ ذﻟك ﺷﻣوﻝ
اﻟﻣﺣﻛوم ﻋﻠﻳﻪ ﺑﺎﻟﻐراﻣﺔ ﻋﻧد ﻋدم دﻓﻌﻬﺎ أو ﺑﺟﻌﻠﻪ ﺑدﻳﻼً ﻟﻺﻛراﻩ اﻟﺑدﻧﻲ أو ﺣﺻر اﻟﻌﻣﻝ

ﺿﻣن ﺟراﺋم ﺑﻌﻳﻧﻬﺎ ،أو رﻓﻊ اﻟﺣد اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﻌﻘوﺑﺔ اﻟﻣﺣﻛوم ﺑﻬﺎ ﻣن  ٣إﻟﻰ  ٥ﺳﻧوات ،أو
وﺿﻊ ﺣد أﻋﻠﻰ ﻟﺳن اﻟﻣراد إﻓﺎدﺗﻪ ﺑﺎﻟﻌﻣﻝ ﻟﻠﻧﻔﻊ ﻟﻌﺎم.

 دراﺳﺔ إﻣﻛﺎﻧﻳﺔ ﺷﻣوﻝ اﻟﺷﺧص اﻟﻣﻌﻧوي اﻟﺧﺎص ﺑﻌﻘوﺑﺔ اﻟﻌﻣﻝ ﻟﻠﻧﻔﻊ اﻟﻌﺎم أﺳوة ﺑﺎﻟﺷﺧص
اﻟطﺑﻳﻌﻲٕ ،واﻣﻛﺎﻧﻳﺔ ﻣﻌﺎﻗﺑﺗﻪ ﺑﻌﻘوﺑﺔ ﻣﺿﻣوﻧﻬﺎ ﺗﺷﻐﻳﻝ ﻋدد ﻣن اﻟﺳﺟﻧﺎء أو اﻟﻣﺣﻛوم ﻋﻠﻳﻬم
ﺑﻌﻘوﺑﺔ اﻟﻌﻣﻝ ﻟﻠﻧﻔﻊ اﻟﻌﺎم.

 ﻓﺗﺢ اﻟﻣﺟﺎﻝ أﻣﺎم اﻟﻘطﺎع اﻟﺧﺎص اﻟﻘرﻳب ﻓﻲ أﻫداﻓﻪ ﻟﻠﻧﻔﻊ اﻟﻌﺎم ﻻﺳﺗﻘﺑﺎﻝ اﻟﻣﺣﻛوم ﻋﻠﻳﻬم،
ودراﺳﺔ ﻣدى إﻣﻛﺎﻧﻳﺔ ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﻣﻧظﻣﺎت اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻣدﻧﻲ ﻓﻲ ذﻟك.
 اﻟﻧظر ﻓﻲ إﻣﻛﺎﻧﻳﺔ اﺳﺗﺣداث ﻫﻳﺎﻛﻝ ﺣﻛوﻣﻳﺔ ﻣﺗﺧﺻﺻﺔ ﺗﺳﺗﻘﺑﻝ اﻟﻣﺣﻛوم ﻋﻠﻳﻬم وﺗﻣﺎرس
ﻧﺷﺎطﺎ ﻣﺳﺗﻣ ار ﻷﻏراض اﻟﻧﻔﻊ اﻟﻌﺎم ،ﺗﻼﻓﻳﺎ ﻟظﺎﻫرة ﻗﻠﺔ اﻟﻣﻌروض ﻣن اﻷﻋﻣﺎﻝ ،ﻣﻊ ﻣراﻋﺎة
ﺷروط اﻻﺧﺗﻼط.
 اﻟﺗﻔﻛﻳر ﻓﻲ اﻻﺳﺗﻔﺎدة ﻣن ﺟﻬود ﺑﻌض اﻟﻣﺣﻛوم ﻋﻠﻳﻬم ﻣﻣن ﻳﺗﻣﻳزون ﺑﻣواﻫب ﻣﺗﻔردة،
ﻛﻘﻳﺎم ﻧﺣﺎت أو ﻓﻧﺎن ﺑﻌﻣﻝ ﻓﻧﻲ ﻛﺑﻳر ُﻳﺧﻠد ﻓﻳﻪ ﻣوﻗف ﺗﺄرﻳﺧﻲ ﻣﻌﻳن ،ﺑﺎﻟﻧظر ﻷﻫﻣﻳﺔ ﻣﺎ
ﺳﻳﺗرﻛﻪ ذﻟك اﻟﻌﻣﻝ ﻣن أﺛر ﻓﻲ اﻟﻧﻔوس.
 زﻳﺎدة وﻋﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﺄﻫﻣﻳﺔ دورﻫﺎ ﻓﻲ ﺗﺣﻘﻳق إﻋﺎدة اﻹدﻣﺎج اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ،وﺧﻠق
اﻟوﻋﻲ ﻟدى ﻣﻧﺗﺳﺑﻳﻬﺎ ﻟﻠﺗﻔﺎﻋﻝ ﻣﻊ ﻫذا اﻟﻬدف اﻟﻧﺑﻳﻝ.

 ﺗﺷﺟﻳﻊ اﻟدراﺳﺎت واﻷﺑﺣﺎث ﺣوﻝ ﻋﻘوﺑﺔ اﻟﻌﻣﻝ ﻟﻠﻧﻔﻊ اﻟﻌﺎم ،ﻣﻊ ﺗزوﻳد اﻟﺑﺎﺣﺛﻳن
ﺑﺎﻹﺣﺻﺎءات اﻟدﻗﻳﻘﺔ.
 ﺗﺷﺟﻳﻊ ﻋﻘد اﻟﻧدوات ورﻋﺎﻳﺗﻬﺎ واﺳﺗﻘطﺎب اﻟﻣﻌﻧﻳﻳن ﺑﺷﺄن اﻟﻌﻣﻝ ﻟﻠﻧﻔﻊ اﻟﻌﺎم ،ﻣﻊ اﻻﺳﺗﻌﺎﻧﺔ
ﺑوﺳﺎﺋﻝ اﻹﻋﻼم اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ،ﻟﺧﻠق ﺛﻘﺎﻓﺔ ﻟدى اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﺄﻫﻣﻳﺔ ﻫذﻩ اﻟﻌﻘوﺑﺔ ﻟﻛﻝ ﻣن اﻟﻣﺣﻛوم
ﻋﻠﻳﻪ واﻟﻣﺟﺗﻣﻊ.

]ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﺴﺎﺑﻌﺔ ﻭﺍﻟﻌﺸﺮﻭﻥ[ ]ﺍﻟﻌﺪﺩ ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ ﻭﺍﻟﺨﻤﺴﻮﻥ -ﺫﻭ ﺍﻟﺤﺠﺔ  ١٤٣٤ﺃﻛﺘﻮﺑﺮ [٢٠١٣
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]ﻋﻘوﺑﺔ اﻟﻌﻣﻝ ﻟﻠﻧﻔﻊ اﻟﻌﺎم ﻓﻲ اﻟﺗﺷرﻳﻊ اﻟﺟزاﺋري[

 اﻻﺳﺗﻔﺎدة ﻣن ﺗﺟﺎرب اﻟدوﻝ اﻟﻣﺗﻘدﻣﺔ ﻓﻲ ﻣﻳدان اﻟﻌﻣﻝ ﻟﻠﻧﻔﻊ اﻟﻌﺎم ،ودﻋوة اﻟﻘﺎﺋﻣﻳن ﻋﻠﻰ

ﺗﻧﻔﻳذ ﺗﻠك اﻟﻌﻘوﺑﺔ ﻓﻲ ﺗﻠك اﻟدوﻝ ﻹﻟﻘﺎء ﻣﺣﺎﺿرات ﻳﺣﺿرﻫﺎ اﻟﻣﻌﻧﻳون ﺑﺗطﺑﻳق ﻋﻘوﺑﺔ اﻟﻌﻣﻝ

ﻟﻠﻧﻔﻊ اﻟﻌﺎم.
 ﺗﺷﺟﻳﻊ اﻟﻣﻧظﻣﺎت ﻏﻳر اﻟﺣﻛوﻣﻳﺔ وﻣﺣﺎوﻟﺔ ﺗﻘرﻳﺑﻬﺎ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﻌﻧﻳﺔ ﺑﺗﻧﻔﻳذ أو ﺗطﺑﻳق
ﻋﻘوﺑﺔ اﻟﻌﻣﻝ ﻟﻠﻧﻔﻊ اﻟﻌﺎم ،واﻟدﻓﻊ ﺑﺎﺗﺟﺎﻩ إﻧﺷﺎء ﺟﻣﻌﻳﺎت ﺗﻛرس ﻧﺷﺎطﻬﺎ أو ﺟﺎﻧﺑﺎً ﻣﻧﻪ ﻹﻋﺎدة
اﻹدﻣﺎج اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ.

 أﺧذ رأي اﻟﺟﻣﻬور ﻣن ﺧﻼﻝ اﻟﻘﻳﺎم ﺑﺎﻻﺳﺗﺑﺎﻧﺔ ﻋﻠﻰ ﻓﺗرات ﻣﺗﺑﺎﻋدة ،ﻷﺟﻝ اﻟوﻗوف ﻋﻠﻰ
اﻟﻛﻳﻔﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻧظر ﻓﻳﻬﺎ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻬذﻩ اﻟﻌﻘوﺑﺔ ودرﺟﺔ إﻳﻣﺎﻧﻬﺎ ﺑﻬﺎ أو اﻋﺗراﺿﻬﺎ ﻋﻠﻳﻬﺎ.
 اﻟﺗﻘﻠﻳﻝ ﻣن درﺟﺔ اﻟروﺗﻳن ﺿﻣن اﻹدارة اﻟﻘﺿﺎﺋﻳﺔ ﻣن ﺧﻼﻝ ﺗﺑﺳﻳط اﻹﺟراءات ٕواﻋﺎدة

اﻟﻧظر ﺑﺎﻷﺣﻛﺎم اﻟﻧﺎظﻣﺔ ﻟﻬﺎ ،ﻣﻊ اﻟﺗﻔﻛﻳر اﻟﺟﺎد ﺑﺎﺳﺗﺣداث ﺗﺷرﻳﻊ ﺧﺎص ﺑﺑﻧك اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت

اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﻛﻝ أﻓراد اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻋﻠﻰ أن ﻳﺗم ﺗﺣدﻳﺛﻪ ﺑﻳن اﻟﺣﻳن واﻵﺧر وﺗﺑﻌﺎ ﻟﻠﻣﺗﻐﻳرات ،وذﻟك
ﻟﺧﻠق ﻗﺎﻋدة ﺑﻳﺎﻧﺎت ﺣﻘﻳﻘﻳﺔ ،إذ ﻻﺑد ﻣن اﻻﺳﺗﻔﺎدة ﻣن ﻧواﺗﺞ اﻟﻌﻠم واﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻳﺎ ،وﻛﻝ ذﻟك
ﺳﻳﺳﺎﻫم ﻓﻲ ﻋﻣﻠﻳﺔ اﻹﺻﻼح واﻟﺗﺄﻫﻳﻝ ٕواﻋﺎدة اﻹدﻣﺎج ﻣن ﻣﻧطﻠق أن اﻟﻣﻌﻠوﻣﺔ أﺿﺣت
أﺳﺎس ﻛﻝ إﻧﺟﺎز.

 اﺳﺗﺣداث ﺑﻌض اﻟﻣﻧﺎﺻب اﻟوﺳﻳطﺔ وذﻟك ﻟﺗﺧﻔﻳف اﻷﻋﺑﺎء ﻋن ﻛﺎﻫﻝ اﻟﻘﺿﺎء.

 دراﺳﺔ ﻣدى إﻣﻛﺎﻧﻳﺔ ﻣﻧﺢ ﻣﻛﺎﻓﺄة ﻣﺎﻟﻳﺔ ﻟﺑﻌض اﻟﻣﺣﻛوم ﻋﻠﻳﻬم واﻟﻣﺷﻣوﻟﻳن ﺑﺎﻟﻌﻣﻝ ﻟﻠﻧﻔﻊ
اﻟﻌﺎم ،ﻻﺳﻳﻣﺎ أوﻟﺋك اﻟذﻳن ﻳﻌﺎﻧون ﻣن اﻟﺑطﺎﻟﺔ أو اﻟﻌوز اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻟداﻓﻊ ﻧﺣو اﻟﺟرﻳﻣﺔ.
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???????? ??????? ?? ????? ????? ????? ????? Shehab:

]د .ﺑﺎﺳم ﺷﻬﺎب[




ﺍﳌﺮﺍﺟﻊ ﺑﺎﻟﻌﺮﺑﻴﺔ

أﺑو ﻣﺣﻣد ﻣﺣﻣد ﺑن ﻣﺣﻣد اﻟﻐزاﻟﻲ ،اﻟﻣﺳﺗﺻﻔﻰ ،ج ،١اﻟﻣطﺑﻌﺔ اﻷﻣﻳرﻳﺔ ،د.س.ط.

أﺣﻣد إﺑراﻫﻳم ﺣﺳن ،ﻏﺎﻳﺔ اﻟﻘﺎﻧون  -دراﺳﺔ ﻓﻲ ﻓﻠﺳﻔﺔ اﻟﻘﺎﻧون -اﻟدار اﻟﺟﺎﻣﻌﻳﺔ ،اﻹﺳﻛﻧدرﻳﺔ،
.٢٠٠٠



أﻛرم ﻧﺷﺄت إﺑراﻫﻳم ،اﻟﺣدود اﻟﻘﺎﻧوﻧﻳﺔ ﻟﺳﻠطﺔ اﻟﻘﺎﺿﻲ اﻟﺟﻧﺎﺋﻲ ﻓﻲ ﺗﻘدﻳر اﻟﻌﻘوﺑﺔ ،ﻣﻛﺗﺑﺔ اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ
ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﻳﻊ ،ﻋﻣﺎن.١٩٩٨ ،



أﻛرم ﻧﺷﺄت إﺑراﻫﻳم ،اﻟﺳﻳﺎﺳﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﻳﺔ ،دار اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ ،ﻋﻣﺎن.٢٠٠٨ ،



ﺟﻼﻝ ﺛروت ،ﻗﺎﻧون اﻟﻌﻘوﺑﺎت ـ اﻟﻘﺳم اﻟﻌﺎم ـ اﻟدار اﻟﺟﺎﻣﻌﻳﺔ ،د.س.ط.



ﺣﺳﻳن ﺣﺎﻣد ﺣﺳﺎن ،ﻧظرﻳﺔ اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ ﻓﻲ اﻟﻔﻘﻪ اﻹﺳﻼﻣﻲ ،ﻣﻛﺗﺑﺔ اﻟﻣﺗﻧﺑﻲ ،اﻟﻘﺎﻫرة.١٩٨١ ،



رﻣﺳﻳس ﺑﻬﻧﺎم ،اﻟﻛﻔﺎح ﺿد اﻹﺟرام ،اﻟﻛﻔﺎح ﺿد اﻹﺟرام ،ﻣﻧﺷﺄة اﻟﻣﻌﺎرف ،اﻹﺳﻛﻧدرﻳﺔ،
.١٩٩٦



ﺳﻠﻳﻣﺎن ﻋﺑد اﻟﻣﻧﻌم ،ﻋﻠم اﻟﺟزاء اﻟﺟﻧﺎﺋﻲ ،اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺟدﻳدة ﻟﻠﻧﺷر ،اﻹﺳﻛﻧدرﻳﺔ.٢٠٠١،



ﺷرﻳف ﺳﻳد ﻛﺎﻣﻝ ،اﻟﺣﺑس اﻟﻘﺻﻳر اﻟﻣدة ﻓﻲ اﻟﺗﺷرﻳﻊ اﻟﺟﻧﺎﺋﻲ اﻟﺣدﻳث ،دار اﻟﻧﻬﺿﺔ اﻟﻌرﺑﻳﺔ،
اﻟﻘﺎﻫرة.١٩٩٩ ،



ﻋﺑد اﻟﻔﺗﺎح ﺑﻳوﻣﻲ ﺣﺟﺎزي ،اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﻳﺔ اﻟدوﻟﻳﺔ ،دار اﻟﻔﻛر اﻟﺟﺎﻣﻌﻲ ،اﻹﺳﻛﻧدرﻳﺔ،
.٢٠٠٤



ﻋﻠﻲ راﺷد ،اﻟﻌﻣﻝ ﻓﻲ اﻟﺳﺟون ﻋﻠﻰ ﺿوء أﻋﻣﺎﻝ ﻣؤﺗﻣر ﻻﻫﺎي  ١٩٥٠وﺟﻧﻳف ،١٩٥٥
ﻣﺟﻠﺔ اﻟﻌﻠوم اﻟﻘﺎﻧوﻧﻳﺔ واﻻﻗﺗﺻﺎدﻳﺔ ،ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻘﺎﻫرة ،ﻳﻧﺎﻳر .١٩٥٩



ﻋﻠﻲ ﻋﺑد اﻟﻘﺎدر اﻟﻘﻬوﺟﻲ و ﻓﺗوح ﻋﺑد اﷲ اﻟﺷﺎذﻟﻲ ،ﻋﻠم اﻹﺟرام وﻋﻠم اﻟﻌﻘﺎب ،دار
اﻟﻣطﺑوﻋﺎت اﻟﺟﺎﻣﻌﻳﺔ ،اﻹﺳﻛﻧدرﻳﺔ.٢٠٠٣ ،



ﻓﺗوح ﻋﺑد اﷲ اﻟﺷﺎذﻟﻲ ،ﻋﻠم اﻹﺟرام اﻟﻌﺎم ،دار اﻟﻣطﺑوﻋﺎت اﻟﺟﺎﻣﻌﻳﺔ ،ﻹﺳﻛﻧدرﻳﺔ.٢٠٠٢ ،



ﻣﺎرك أﻧﺳﻝ ،اﻟدﻓﺎع اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ اﻟﺟدﻳد ـ ﺳﻳﺎﺳﺔ ﺟﻧﺎﺋﻳﺔ إﻧﺳﺎﻧﻳﺔ ـ ﺗﻘدﻳم/ﺣﺳن ﻋﻼم ـ ﻣﻧﺷﺄة
اﻟﻣﻌﺎرف ،اﻹﺳﻛﻧدرﻳﺔ.١٩٩١ ،
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[]ﻋﻘوﺑﺔ اﻟﻌﻣﻝ ﻟﻠﻧﻔﻊ اﻟﻌﺎم ﻓﻲ اﻟﺗﺷرﻳﻊ اﻟﺟزاﺋري

.٢٠٠٩ ، اﻹﺳﻛﻧدرﻳﺔ، دار اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺟدﻳدة، ﺧﺻﺧﺻﺔ اﻟﺳﺟون،ﻣﺣﻣد اﻟﺳﺑﺎﻋﻲ

، اﻹﺳﻛﻧدرﻳﺔ، اﻟدار اﻟﺟﺎﻣﻌﻳﺔ، دراﺳﺔ ﻓﻲ ﻋﻠم اﻹﺟرام واﻟﻌﻘﺎب،ﻣﺣﻣد زﻛﻲ أﺑو ﻋﺎﻣر




.١٩٨٨
 إﺷراف اﻟﻘﺿﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻧﻔﻳذ ﻛﺿﻣﺎن ﻟﺣﻘوق ﻧزﻻء اﻟﻣؤﺳﺳﺎت،ﻣوﺳﻰ ﻣﺳﻌود ارﺣوﻣﻪ



.2003 / ٤  اﻟﻌدد، ﻣﺟﻠﺔ اﻟﺣﻘوق ـ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻛوﻳت،اﻟﻌﻘﺎﺑﻳﺔ

:اﻟﻣراﺟﻊ اﻷﺟﻧﺑﻳﺔ
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